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ABSTRACT

A STUDY ON SERMON PREPARATION BY SERMON TYPES: FOCUS ON GIVING
IMPRESSION TO CONGREGATION
Chang Joong Kim
Liberty University School of Divinity, 2020
Mentor: Dr. Justin Yoojung Lee
The purpose of this dissertation is to study ways to deliver sermons with giving
impression to the congregation. In order to give impression to the congregation through
preaching, the preacher should be blessed through the Word in advance and deliver that blessing
and impression. To execute these procedures, the researcher will examine the principles and
elements that trigger impressions in sermons and provide practical suggestions on impressive
preaching.
To obtain objective data from the fields for this research, a survey was conducted with
75 pastors. 75 participants were composed of pastors who were acquainted with the researcher
and pastors who attended the Yesang Counseling Academy.
The researcher asked questions to the pastors about preparation process for preaching,
selecting types of sermons, delivery methods, reasons, elements, and experiences of impressive
preaching. Through comparing and analyzing the collected data statistically, the researcher will
seek for plans for more impressive preaching.

Abstract length: 148 words
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ABSTRACT
초록

A STUDY ON SERMON PREPARATION BY SERMON TYPES: FOCUS ON GIVING
IMPRESSION TO CONGREGATION
설교 유형에 따른 목회자의 설교 준비에 대한 연구: 회중에게 감동이 전달되는 관점에서

Chang Joong Kim (김창중)
Liberty University School of Divinity, 2020
Mentor: Dr. Justin Yoojung Lee
본 논문의 목적은 성도들의 마음에 감동을 줄 수 있는 설교를 연구하는데 있다. 성도들에게 감동을
주기 위한 설교는 먼저 설교자 자신이 말씀에 은혜를 받고, 그 말씀을 준비하여 감동받은 내용을 잘
전해야 한다. 이를 위해 설교에 있어 감동을 유발하는 원리 및 요인들을 알아보고 청중들에게 감동을
줄 수 있는 설교에 대한 실제적 제안을 하고자 한다.
이를 위한 연구의 객관적인 현장 자료를 얻기 위해 설문을 만들어 설교를 전하는 상담 학교
‘예상’에 재학 중인 목회자들을 대상으로 75 명의 목회자에게 설문조사를 실시하고자 한다.
목회자들에게 있어 설교의 준비 과정과 유형 선택과 전달 방법 등에 대해, 그리고 설교가 주는
감동의 원인과 요소와 경험 등에 대해 질문하고자 한다. 모든 자료를 종합한 후 설문 내용 결과를
통계적으로 비교, 분석함으로써 설교가 보다 효과적인 감동을 줄 수 있는 방안을 모색하고자 한다.

초록 길이: 118 words
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SUMMARY
CHAPTER 1
INTRODUCTION

The purpose of this dissertation is to study ways to prepare sermons which give
impressions to the congregation. In order to give impression to the congregation through preaching,
the preacher should be blessed through the Word in advance and deliver that blessing and
impression. To execute these procedures in preparing sermons, the researcher will examine the
principles and elements that trigger impressions in sermons and provide practical suggestions on
preparing sermons that give impression to the congregation.
It is important for preachers to apply the comprehended meaning through exegesis and
commentaries of the Bible passages. The mission of a preacher is to have the congregation moved
by the sermon and to have their life directions set to the Word of God. Preachers should be able to
prepare sermons that focus on life changes of the congregation and should be able to see how the
Holy Spirit is working through the sermons. There must be the works of the Holy Spirit and a
medium that connects the preacher with the congregation. When the congregation listens to the
preaching, there should be congregational motivations through the Word of God, influence in their
lives by the secondhand experience of the Bible through sermons, and being led to making their
new decision.
Authentic preaching is delivered from the preacher’s life to the lives of the congregation.
The Word of God is delivered through preacher’s whole character to the congregation’s character.
In this process there needs to be the will of God, practical application, and the works of the Holy
Spirit. Thus, the purpose of this research is to study ways for effective and practical preaching that
xv

gives impression, and thereby, move the congregation through recognizing the will of God.
Additionally, this research will study, analyze, and suggest the role, preparation, and
communication of the preacher in order to maximize the impression from the sermons. In these
regards, the researcher will deal with the following notions: deep comprehension and interpretation
of Bible passages through exegesis; discernment of the will God through prayers; creative delivery
through one’s whole character; communications with the congregation; the works of the Holy
Spirit and being touched from them; study on sermon structures; practical applications; and lively
experiences in Jesus Christ.
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CHAPTER 2
A THEORETICAL STUDY ON PREACHING

Preaching is delivering the Word of God and testifying the gospel. The preacher proclaims
the salvation of God through the Cross of Jesus Christ. Preaching, grounded on the Word of God,
should proclaim the truth of life and bring changes in souls and lives. Additionally, preaching
should deliver the will of God written in the Bible effectively and persuasively by considering the
congregation’s situations and should connect the biblical text with today's congregation and their
lives.
The researcher examined historical changes in preaching through observing eras from the
Old Testament to the recent. Generally, preachers throughout history stressed the death and
resurrection of Jesus Christ as well as repenting through the blood and power of Jesus Christ. The
mission of preaching is to impress the congregation to bring changes in their lives. For this
impression, preachers should study preaching from the view of Heilsgeschichte, suggest resolution
for the congregation’s agony, deliver the Word of God with enthusiasm through objective study of
the Bible, and preach so that the dead souls revive through Jesus Christ continuing their journey
as His followers.
Preachers should convey one’s life itself through Jesus and live out the truth from the
Bible. They should preach starting from the Bible and ending with it. They should preach only
through the Word of God. Thus, the source of preaching is “Sola Scriptura.”
Preaching is like building a bridge. It is a bridge between today and the Bible’s era. It
should function as a penetrating view that connects today’s situation with the passage. Preaching
is also a declaration. Through being dominated by this bridge called preaching and through
xvii

declaring this, the congregation will receive spiritual benefits. Preaching is a declaration of how
God wants His people to be saved and commanding to repent so that they can be saved.
Preaching is instructive. It includes how Christians should live out their lives as a whole.
It is about delivering instructions so that the congregation will conduct righteous lives, shine the
light of Christ, and spread the gospel. Starting from the Bible passage, preachers are to develop a
theme in the passage, and thereby, deliver the truth and instructions. Preachers are to bring changes
in congregation’s lives to the right direction.
Preaching is communal. Preachers should be able to discern how the contents of the
sermon will open the hearts of the congregation and how it will be applied to their lives. Sermons
should be experienced within the relationship as a community. They should also remedy listeners’
relationship with God and others.

xviii

CHAPTER 3
THE TYPES AND IMPRESSIONS OF PREACHING

Existing types of sermons include Theme Sermon, Storytelling Sermon, Expository
Sermon, and Counseling Sermon. Theme Sermon is conducted by themes that the preacher chooses
and proceeded according to that theme. Storytelling Sermon is conducted through telling stories.
Expository Sermon is conducted through preacher’s explanation of the passage in a comprehensive
language. Counseling Sermon is preaching with themes of counseling. It interprets the Bible
passages with counseling perspectives and employs or reflects counseling technics. Preachers need
to find ways to give impression through preaching in addition to these types of sermons.
Giving impression through preaching means that the sermons move congregation’s hearts
and minds. To give impression through preaching, preachers should add effects that will enhance
application from various types of sermons. Theme Sermon deals with congregation’s issues in life
and faith and helps them to see from the biblical point of view. Storytelling Sermon should be able
to deliver the will of God and have it applied to today’s congregation. It should be specific,
practical, and relevant to today’s situation. Expository Preaching should be able to build bridges
between the Bible and congregation’s lives so they can understand the will of God, apply the
comprehended passage, and discern how they should live. Counseling Sermon provides correct
information so that the Word is correctly applied to congregation’s lives. In this sermon, there are
reflections of social issues that influence the lives of the congregation.
Regarding the effectiveness of sermons that would bring change in congregation’s
spiritual realm, followings are suggested: dealing with the problem of sin and experiencing
purification in the midst of it; God experiencing stage through illumination of the Word; and unity
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with God. Structures of sermons that are effective in giving impression through preaching are
inductive composition; creative introduction and conclusion; and developing new form of
preaching.
Inductive composition of sermons is descriptive and conclusive. The congregation is led
to conclude by himself or herself regarding one’s own experience. It leads the congregation to be
interested and participate in the sermon so that they can reach to the conclusion together. Creative
introduction appeals the necessity for them to listen to the sermon and have them cognize the
importance and weight of it. Thus, before receiving God’s alternatives and resolutions, creative
introduction will have the congregation acknowledge the realistic issues, accept what God
addressed as problems, and open their hearts. Creative conclusion should summarize the sermon
and motivate the congregation to bring changes in their lives. It should help the congregations to
summarize the contents of the sermon, provide resolution to the issues addressed in the
introduction, and lead to determination and application to obey the Word of God which will change
their lives. In these regards, sermons should consist elements of consistency and resolution. In this
process, preachers need to present the main theme of the sermon in the latter part, have them
cognized that it is God’s command, and lead them to prayer and determination. Additionally, there
is a need for employing Storytelling Sermon which is being developed recently.
A good preaching presents how individuals should pursue spiritual growth and the
direction to where the community should go. Through a good preaching, vision of the congregation
and its leadership are established. A good preaching also brings consolation from God, helps the
congregation to grow, and builds a healthy community. When the Holy Spirit works through
preaching, people will be saved and be changed through it; be committed in God’s work; be called
to the ministry; bring change in churches; and renew the community.
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CHAPTER 4
AN ANALYSIS ON SERMON PREPARATION AND BIAS OF PASTORS

In chapter 4, the researcher analyzed the sermon preparation process of pastors and their
bias. Through the survey, the researcher observed the preparation procedure and the impression
from it, and thereby, suggested directions for effective preaching. The survey cohort, 75 pastors,
were randomly selected from 200 pastors who were students in “Yesang Counseling Academy.”
The survey showed that, when preparing sermons, pastors were focusing on
comprehending the Bible, bringing changes in congregation’s lives, and anticipating those changes.
Preparation of the contents of sermons consisted of considerations in the meaning of the text, the
will of God in it, spiritual state of the congregation, and their realistic agony. Regarding the types
of sermons they were employing, they were using Theme Sermon, Expository Sermon, and
Storytelling Sermon to help the congregation comprehend the Word.
Regarding the proportion on focus in preparing sermons, 56% focused more on the
meaning of the text while 30.6% focused more on bringing changes in congregation’s lives.
Regarding the questions on preparing contents of sermons, 50.7% prepared contents of spiritual
state or realistic agony of the congregation while 20% prepared contents on spiritual life. These
results show that majority of the participants focused on application and change in lives of the
congregations directly and indirectly.
Through the survey, the researcher could confirm the importance of communication
regarding preaching. Participants preferred communicating with the congregation(48.0%) over
one-sided declaration(24.0%) when preaching. In this regard, preachers need to study the will of
God and the meaning of the text(56.0%); pay attention to realistic agonies of the
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congregation(50.7%); study the Word of God deeply so that it reflects the agonies; and deliver
God’s intention from the text.
Regarding the important factors for giving impression through preaching, the ranking was
as following: change in the heart and determination for practice(45.3%), impression in the heart
that leads to being filled with the Holy Spirit(30.7%), and change in thoughts through
enlightenment in the heart(18.7%). Participants’ important considerations in giving impression
through preaching were practical application(53.3%) and communication(37.3%). As the results
show along with how preachers prefer communication with the congregation when
preaching(40.0%), considerations on ways for approaching the congregation in preaching are
needed.
Through the survey, the researcher verified that sermons need to be prepared and delivered
so that they could bring practical changes in congregation’s lives. It was also verified that, through
giving impression in preaching, congregation should grow to live as saints and that this could be
done through communication with the congregation rather than through declaring form of
preaching. In this sense, preachers need put efforts in finding an intersection with the congregation.
It is explicit through this survey that, in order to deliver the will of God to the congregation
correctly, preachers need to pray constantly for inspiration from the Spirit, study the text to deliver
it in the right way, and endeavor in having fluent communication with the congregation.
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CHAPTER 5
THE IMPRESSION OF PREACHING AND WRITING

In this chapter, the researcher examined important elements in communication with the
congregation, how God wants the preaching to be in today’s era, and how the lives of the
congregation changed through being touched by preaching. Giving impression to the congregation
through preaching is important because it will affect how the congregation respond with change in
their minds and will to practice.
Impression through preaching starts from enlightenment from the delivered Word and
leads to willingness for practice. In this sense, practical application is vital. For this practical
application, preachers need to look into the lives, spiritual states, and realistic agonies of the
congregation. God will bless the preaching when preachers pay attention to the congregation, pray
for them, and prepare sermons in this regard.
Preachers need to be able to present applications that relates to the meaning of the text so
that the congregation could live accordingly. For practical application, following are some
suggestions. Applications should be derived from the text. Through having insight of the gospel
and presenting the promise of God, preachers should endeavor in persuading the congregation in
a dialogic way. This persuasion includes helping the congregation understand the truth by
presenting logical explanation and by using imaginations, images, stories, and languages that
touches the emotional side of our spirituality.
Preachers need to draw out the main message from the text and speak specifically of its
meaning in today’s relevant way. Preachers should give directions to the congregations so that they
can achieve triumph in their specific lives. Through reinterpreting the text of which the context is
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from the Bible era, the truth in the text should be generalized and applicable to today’s
congregation. The generalized truth along with its congregational relevant application functions as
a bridge that connects the text and today’s situation. For the generalized truth to be applied to
today’s era and congregation, there needs to be a thorough analytic understanding of the
congregation. In this sense, application is referred to having results of studies of the text influence
present lives of the congregation, and thereby, achieving the completion of salvation.
Good sermons are produced when preachers’ calling is communal. In this sense, when
opinions, questions, spiritual experiences, or enlightenments that rose from small groups are
reflected in sermons, those sermons will possess characteristic of the community and will be
presented as a vision for that community. Thus, preachers should pay attention to the lives that the
congregation is living in and love them. In this regard, sermons should be prepared within the lives
of the congregation. Effective preaching is one that the congregation could nod their heads to the
biblical resolutions which they draw out themselves from listening to truth through the sermons.
In conclusion, preachers should focus on bringing changes in congregation’s minds through
enlightenment from the truth. In this regard, preachers should employ effective methods;
understand and deliver the text correctly, and help the congregation carry out the will of God in
their lives by giving impression through preaching.
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CHAPTER 6
CONCLUSION

God’s touch to the congregation’s heart is one of the imperative factors in preaching.
However, today’s congregation are having hard time in being touched from preaching. Some of
the critical reasons are sermons that merely focus on congregation’s interests rather than focusing
on the essentials and lack of exegesis and application of the text itself due to busy ministry. Thus,
in this context, the researcher conducted the survey addressed in chapter 4, and thereby, tried to
solve these issues through studying ways to give impression through preaching.
Considering the purpose of this study, the researcher viewed that, for the preachers to
prepare sermons that give impression to the congregation, preachers should seek to be blessed
through the Word; consider the agonies and spiritual states of the congregation; and prepare and
deliver the Word with the preacher praying for himself. In this context, there needed a practical
way for sermon preparation, and hence, the researcher suggested grafting the analyzed results on
environmental elements of preachers that leads to giving impression to the congregation.
The survey cohort, 75 pastors who are associated with Presbyterian denomination, were
randomly selected from 200 pastors who were students in “Yesang Counseling Academy.” 56% of
the participants focused more on the meaning of the text while 30.6% focused more on bringing
change in congregation’s lives. The participants preferred communicating with the
congregation(48.0%) over one-sided declaration(24.0%) when preaching. Correlation by variables
through cross analysis between sermon types and sermon preparation time showed meaningful
results; statistically, 95% in credibility and 0.002 in P-value. Regarding cross analysis between
ages of pastors and important elements in preaching, meaningful resulted also emerged by showing
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0.047 in p-value.
The researcher anticipates following researches will continue in giving impression
through preaching and in congregation so that the limits of this study will be supplemented and
contribute to practical aspects in Korean churches.
The impression to the hearts that God offers repenting and salvation through encountering
Jesus, hope for the Kingdom of God, and living godly life through living as salt and light on this
earth.
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제 1 장
서론

1. 문제제기 진술

개신교 예배에 있어서 설교는 중요하다. 그것은 우리가 믿는 신앙의 대상인 하나님께서 자신의
뜻을 설교자를 통해 자녀들에게 대언하시는 시간이기 때문이다. 성도들은 그 말씀을 듣고 회개와
헌신, 결단과 순종으로 하나님께 반응하고 삶이 변화 된다. 이렇게 설교는 교회 공동체는 물론 성도
개인의 삶과 인생의 방향에 결정적인 영향을 미친다.
그런데 오늘날 매주 수많은 강단에서 하나님의 말씀이 선포되고 있지만 청중의 반응을 이끌어내지
못하고 설교자의 일방적인 선포로 끝나는 경우가 많다. 이장연은 그의 저서 「청중 분석과
설교」에서 208 명의 교역자들을 대상으로 설문조사 한 결과 표본의 80.3%가 설교자와 청중 간에
소통 될 수 있는 설교의 필요성을 제기했다.1 강단에서 선포되는 설교가 청중과 소통이 되지
않는다는 것은 심각한 문제다. 공예배는 하나님과 그의 백성 간의 만남이며, 그 만남의 정점에
살아있는 하나님의 말씀이 선포된다. 그런데 그 말씀이 성도의 마음 밭에 잘 안착되어 싹이 트지
못하거나, 열매를 맺지 못한 채 땅에 떨어진다면 성도들은 6 일 동안 삶의 현장에서
그리스도인으로서 빛과 소금의 역할을 감당하지 못하게 된다.
그 결과 대한민국 기독교인 인구가 약 1000 만에 달하지만2 교회가 사회에서 선한 영향을 주지
못하고 있다. 교회와 신앙의 세속화, 신앙인들의 낮은 윤리의식, 신앙보다 세속적 가치와 이념에
따라 흔들리는 기독교인들의 모습 때문에 세상으로부터 ‘개독교’라는 비판도 듣는 실정이다.3 또한,

1) 이장연, 「청중 분석과 설교」 (크리스챤출판사, 2008), 112.
2) 통계청, 「인구 총 조사」, [온라인 자료] http://kosis.kr/statisticsList/statisticsListIndex. 2020 년 4 월 22 일 접속.
3) 이명희, “교회는 교회 되게, 신앙인을 신앙인 답게,” 「국민일보」, 2020 년 1 월 4 일, 32 면.
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한국교회가 성장주의, 물량주의에 편승해서 신앙의 본질과 복음의 능력을 잃어버리고 교회의
정체성을 상실하면서 내부 파워게임이나 기득권 싸움을 하게 되었는데, 바로 그런 충돌,
분열하는 모습이 세상에 비춰지면서 사회로부터 비난 받기 시작했다.4 그러므로 설교자들은 하나님
말씀의 대언자로서의 온전한 역할을 감당하기 위해 더 이상 무력해 가는 강단을 이대로 방치해서는
안 된다. 박종순의 언급처럼 일사각오하고 설교 준비와 전달에 목숨 걸어야 한다.5
현대는 포스트모던시대다. 이 시대는 특히 미디어와 인터넷이 우리의 일상 깊숙이 침투해서
지배하고 있다. 이 시대는 그동안 근대에서 절대적으로 여겨지던 진리가 흔들리고, 종교 다원주의와
상대주의가 철학과 청중의 의식 속에 증대하여, 이성주의가 흔들리고 감성 주의의 영향이 사회
전반에 확산되고 있는 시대이다.6 포스트모더니즘의 세계관은 신학과 문학, 철학, 과학, 건축 분야를
비롯하여 사회 전반에 확장되고 있으며, 여러가지 면에서 기독교와 설교, 복음전파에 심각한 도전을
주고 있다. 진 에드워드 비이스(Gene Edward Veith)는 이 시대의 설교자가 “절대적 진리는 없고
상대적이다”는 포스트모던 시대의 특징을 이해하지 못하면 충돌할 수 밖에 없다고 말한다.7 그래함
존스톤(Graham Johnston)은 포스트모던 시대에는 “당신이 믿을 수 있는 것이라고는 모두 당신 가슴
속에 있는 것, 직관과 신앙을 중시하는 것, 진리에 대한 생각을 버리고 그 대신 경험을 갖는 것
뿐”8이라 했다. 느낌과 경험을 중요시하는 포스트모던의 경향은 기독교 진리에 커다란 도전이다. 이
시대의 청중은 이성 중심에서 감성 위주로 변화되고, 이미지 시대에 맞게 ‘영상’이 주류를 이루며,
이성에 호소하던 옛 방식에서 이제는 소비자의 감성을 자극하는 ‘감성’마케팅이 대세를 이룬다.9

4) 소강석, “교회 생태계부터 복원하자,” 「국민일보」, 2016 년 5 월 26 일, 32 면.
5) 박종순, “왜 설교에 목숨을 걸어야 합니까?,” 「국민일보」, 2020 년 4 월 20 일, 32 면.
6) 신국원, 「포스트모더니즘」 (서울: IVP, 2008), 91-3.
7) Gene Edward Veith, Jr., 「포스트모더니즘의 세계- 도전 받는 크리스천」, 홍치모 역 (서울: 아가페 문화사, 2004), 31.
8) Graham Johnston, 「포스트모던 시대의 설교 전략」, 최종수 역 (서울: 한국 기독교연구소, 2006), 15.
9) 이몽룡, “포스트모더니즘 시대의 감동적인 설교를 위한 파토스 연구” (박사학위논문, 총신대 목회전문대학원, 2011), 3.
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설교자들이 포스트모더니즘이 갖는 비성경적 정신에 동의하고 그 가치에 편승해서는 안 되지만,
그렇다고 포스트모더니즘 소통 방식에 젖어있는 회중을 무시하고 여전히 계몽주의나 이성주의
방식인 일방적인 소통 방식에 젖어 있는 것은 설교의 공감을 저해하는 일이 아닐 수 없다.
김지찬은 “오늘날 한국개신교회의 설교는 지나치게 관념화, 추상화된 경향이 없지 않다”고
지적하면서 “설교 시간에 교리적 관념과 추상적 명제들을 전하다 보니 설교가 점차 신자들의 삶과
괴리 현상을 빚고 있다”10고 했다. 그러므로 이러한 시대의 흐름에 대처하기 위해서
포스트모던시대의 설교자는 기존의 명제적이고, 지시적인 설교의 틀을 깨뜨리고 청중과의 공감대를
형성하기 위한 노력의 일환으로 말씀을 이미지화, 영상화, 시각화하여 청중과 소통해야 할 것이다.
그러므로 공감대는 성령의 감동으로 본문에 대해 바른 주해를 한 이후 동시대를 살아가는 성도들의
언어와 문화를 활용하여 하나님의 뜻을 명확하게 전달함으로써 감동을 받도록 하는 것이다.
문제는 오늘날 청중들은 감동을 받지 못하는 시대에 살고 있다.11 강단에서의 바르지 못한 말씀
선포가 그 주된 문제로 보여진다.12 왜곡된 말씀의 선포가 성도들에게 영적 감화 감동을 주지 못하게
만드는 것이다. 이러한 문제점을 극복하기 위해서 매주 말씀이 선포되는 강단을 회복하는 것은 그
무엇보다 중요한 일이다. 설교의 내용이 본문의 정당한 석의에 근거하지 않은 경우가 만연하고, 또한
청중들에게 감동을 통한 변화를 요구하는 적용이 부실함으로 인해 하나님의 말씀으로서의 능력을
상실하게 한다. 현대인의 삶을 변화시키지 못하는 설교에 대해 오트버그 존(Ortberg John)은 너무나
많은 설교가 성경에 관한 수 많은 정보를 담고 있지만 전혀 성경적이지 않다고 말한다. 그 이유는
사람들에게 하나님의 말씀을 들려주어 거기에 반응하도록 하지 않기 때문이라는 것이다. 즉 성경에

10) 김지찬, “설교자는 시인이 되어야 한다”「신학지남」 통권 245 호 (1995 가을): 173.
11) Clyde Reid 는 현대의 설교가 영향력이 없고, 지루하며 성도들을 변화시키지 못하고 있다고 하였다. Clyde Reid, 「설교의
위기」 정장복 역 (서울: 대한 기독교 출판사, 1982), 17-29. 류응렬도 “그 설교가 나와 무슨 상관이란 말인가?”라는 말을
청중들이 함으로써 실제적인 삶의 적용과 삶의 변화를 요구하고 있다. 류응렬, “적용을 향해 나아가는 개혁주의 강해설교”
(신학 지남, 2005 년 여름호). 이장연은 그의 저서 「청중분석과 설교」에서 설문조사를 통해 설교를 통해 그 삶을 결정하고
강한 자극을 받고 싶어하는 것이 청중의 현실임을 주지시키고 있다.
12) 설교의 위기를 다룬 대표적인 도서 Clyde Reid, 정장복 역 「설교의 위기」(서울: 대한 기독교 출판사, 1982)에서 Clyde
Reid 는 1960 년대 말 미국교회를 향해 강단이 텅 비었다고 진단했다. 당시 설교가 그렇게 많이 행해짐에도 교인들은 설교를
통해 은혜를 받지 못했고, 교인들의 영적인 갈급함이 채워지지 않았으며, 삶의 문제나 고민에 대한 해답을 받지 못했다.
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관한 많은 정보들, 주해 자료와 역사적 정황, 신학적 정보들은 많아도 말씀 자체에 대한 적용은
빈약한 것13이라고 했다. 결국 설교 본문 자체에 대한 석의와 적용이 부족한 설교들이 만연한 것이
문제다.
설교의 감동에 있어 주의해야 할 점도 잘 살펴야 한다. 설교가 감동과 즐거움 그 자체가 목적이
되면 설교자는 개그맨이나 예능 사회자처럼 입담으로 청중들을 휘어 잡으려고 연기를 하게 되고,
또한 자신의 삶이나 경험과는 상관없는 예화를 찾는데 혈안이 되고, 그것을 더 감동적으로 만들기
위해 원래 없던 내용을 집어넣어 조작하는 일도 생기게 된다.14 이것이 문제가 된다. 이것은 설교에
어떤 느낌이 올 때 ‘은혜’를 받았다고 착각하는 교인들에게 영합하는 것이며, 그렇게 해서 ‘은혜
스러운 설교자’라는 칭찬을 듣고 싶어하는 욕심 때문이다. 이런 형태의 부작용은 설교자가 하나님의
말씀을 잘 분별하여 참된 진리의 말씀을 전하려고 하기보다 설교를 포장하려고 한다는데 있다.
자신의 언변으로 성도들을 쥐락펴락하는 유혹을 받게 된다. 그리하여 성도들이 의도했던 반응을
보이면 설교는 성공을 한 것이고 성도들로부터 칭송을 받게 된다. 결국 설교의 영광을
하나님으로부터 탈취하게 되는 것이다.
그럴 때 청중은 ‘은혜로운 설교’라는 명목아래 청중들의 취향에 맞는 감상(感傷)의 안개에 취해서
하나님의 말씀의 진수가 어디에 있는지 놓치게 된다. 감정은 일시적이지만 진리는 영원하다. 감동을
받은 사람이 순간적으로 열정을 보일 수 있지만, 진리에 기초하지 않은 맹목적인 열정은 위험하다.15
왜냐하면 그런 설교는 성도들을 하나님 나라와 그의 의가 무엇인지 모르는 열정에 빠지게 만든다.
나아가 우리가 무의식적으로 따라가는 이 세대의 가치관이 어떻게 성경과 위배되는지 살피지 못하는
삼류 감동에 빠지고 만다. 또한, 성도들에게 감동이 되었다 하더라도 그들이 잘못된 부분에서 감동을
받는 경우도 있다. 그 결과 성도들이 어떻게 마음을 새롭게 하여 변화를 받아야 할지 모른 채, 자기

13) Haddon W. Robinson, 「성경적인 설교준비와 전달」, 전의우 역 (서울: 두란노, 2006), 279.
14) 김형원, “설교의 위기, 목사의 문제인가? 성도의 문제인가?” 「한국교회 설교 무엇이 문제인가?」 (서울: 대장간, 2015),
111.
15) Ibid., 112.
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성찰 없는 섣부른 열정, 그리고 하나님의 선하시고 기뻐하시는 뜻이 무엇인지 모르는 얕은
감상주의로 전락하기 때문이다.
이렇게 설교는 성도의 영적 생명과 일상의 삶, 내면세계에 직간접적인 영향을 미친다. 예배의
회중이 수많은 설교를 들어도 마음과 생각, 삶의 변화가 일어나지 않는 이유가 무엇일까? 감동이
없기 때문이다. 인간은 감동받았을 때 마음이 움직이고, 생각이 바뀌고, 행동이 변한다. 그렇다면
인간의 영혼의 변화를 위해서는 지식, 감정, 의지적인 감동을 넘어 성령의 감화 감동이 필수불가결한
요소다. 이 논문의 목적은 설교자의 설교를 듣는 청중에게 영적인 감화 감동을 극대화하기 위해
설교자의 역할과 준비, 소통에 관해 연구 분석하여 제언하는 것이다. 이를 위해 연구자는 본 논문을
통해 주해를 통한 깊은 본문 이해와 해석, 기도를 통한 하나님의 마음과 뜻을 분별, 전인격을 통한
창의적인 전달, 청중과의 적절한 소통, 성령의 역사와 감화 감동, 설교의 구조 연구, 적절한 삶에의
적용, 그리고 그리스도에 대한 살아있는 경험 창조 등을 다룰 것이다.

2. 범위와 한계에 대한 진술

설교의 감동을 온전히 분석하려면 설교자와 청중 양쪽 모두를 다뤄야 하지만, 본 논문은 설교자
만으로 연구의 범위를 제한한다. 왜냐하면 설교자와 청중을 모두 다루게 되면 연구 범위가 넓어지고
양쪽의 질문 내용이 상이하기 때문에 통계분석을 다루는 데 있어 한계가 생기므로, 중요도를
고려하여 설교를 전달하는 목회자 중심의 관점으로 한정하여 연구 범위를 제한한다. 이를 위해 본
연구자는 설교에 대한 이해와 효과적인 적용을 위한 준비과정에 필요한 설교자의 준비, 성경의
올바른 해석, 그리고 청중의 감동을 위해 기도하며 성령의 인도하심 여부, 전달과 공감, 이를 위한
청중 이해와 소통에 대해 다룰 것이다. 성령의 역할 부분에 있어서 성령의 인도하심과 역할을
가시적으로 분별하는 것은 본 논문에서 다룰 수 없는 영역이다. 본 연구의 한계는 설교의 감동을
위한 설교자의 자세와 성경 연구, 설교의 방법론과 효과적인 설교 준비로 제한한다.
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3. 성경적 신학적 근거

설교가 잘 전달되어 청중이 감동을 받는 것은 모든 설교자가 원하는 바다. 이를 가능케 하는
원리를 찾기 위해 연구자는 청중이 감동 받는 설교를 어떻게 준비해야 할지에 대한 성경적, 신학적
논의로 풀어가려 한다.

1) 성경적 근거
본 논문에서 설교와 감동에 관한 성경적 근거가 되는 구절들을 소개한다. 다니엘
오버도르프(Daniel Overdorf)의 언급처럼 성경 저자들이 성경을 쓴 의도는 독자들이 성경을 읽고
말씀에 감동을 받아 삶에 적용하게 하는 것이다.16 디모데후서 3 장 16 절에 “모든 성경은 하나님의
감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니”라고 말씀한다. 성경은
하나님의 감동으로 되었기에 우리들은 성경에 입각한 설교 말씀을 통해 감동을 받아야 한다. 또한
창세기 41 장 38 절에는 “바로가 그의 신하들에게 이르되 이와 같이 하나님의 영에 감동된 사람을
우리가 어찌 찾을 수 있으리요”라고 언급하면서 주위의 사람들도 역시 감동을 받는다. 요셉의
신실함에 바로 왕은 요셉이 꿈을 해석하는 것을 보고 감동하여 애굽의 총리 자리를 맡긴다. 출애굽기
35 장 21 절에는 “마음이 감동된 모든 자와 자원하는 모든 자가 와서 회막을 짓기 위하여 그 속에서
쓸 모든 것을 위하여, 거룩한 옷을 위하여 예물을 가져다가 여호와께 드렸으니”라고 하면서,
하나님의 감동이 임할 때 하나님께서 원하시는 회막을 지으면서 이를 위해 예물을 드리게 하신다.
출애굽기 35 장 34 절에는 “또 그와 단 지파 아히사막의 아들 오홀리압을 감동시키사 가르치게
하시며”라고 하시면서 감동을 통해 가르치게 하신다.
역대하 30 장 12 절에는 “하나님의 손이 또한 유다 사람들을 감동시키사 그들에게 왕과 방백들이
여호와의 말씀대로 전한 명령을 한 마음으로 준행하게 하셨더라”고 하면서 하나님의 손이 하나님의
백성들을 감동시켜야 백성들이 감동을 받고 말씀대로 전한 명령에 순종한다. 에스라 1 장 1 절에는

16) Daniel Overdorf, 「설교를 적용하기」, 이재학 역 (서울: 도서출판 디모데, 2013), 67.
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“바사 왕 고레스 원년에 여호와께서 예레미야의 입을 통하여 하신 말씀을 이루게 하시려고 바사 왕
고레스의 마음을 감동시키시매 그가 온 나라에 공포도 하고 조서도 내려 이르되”라고 말씀을 하는데,
하나님의 말씀을 이루시기 위해 고레스 왕의 마음을 감동하여 그 뜻을 이루게 하신다. 에스라 1 장
5 절에는 “이에 유다와 베냐민 족장들과 제사장들과 레위 사람들과 그 마음이 하나님께 감동을 받고
올라가서 예루살렘에 여호와의 성전을 건축하고자 하는 자가 다 일어나니”라고 말씀하면서 하나님의
영에 감동을 받은 자들이 여호와의 성전을 건축하는 일에 동참하게 되는 것을 볼 수 있다. 에스겔
3 장 14 절에는 “주의 영이 나를 들어올려 데리고 가시는데 내가 근심하고 분한 마음으로 가니
여호와의 권능이 힘 있게 나를 감동시키시더라”고 하면서 하나님께서는 선지자의 부족함에도
불구하고 힘있게 감동하여 사용하신다.
신약에서는 데살로니가전서 2 장 13 절에는 “하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 받지
아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하도다 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 가운데에서
역사하느니라”고 말씀한다. 하나님의 말씀은 성경에 기록되어 있는 그대로 말씀을 말씀으로 연결하고
풀어서 하나님의 뜻을 가장 정확하게 파악하여 전달하는 것이다. 사도행전 21 장 4 절에는 “제자들을
찾아 거기서 이레를 머물더니 그 제자들이 성령의 감동으로 바울더러 예루살렘에 들어가지 말라
하더라”고 말씀하면서 성령의 감동이 임하여서 바울이 예루살렘에 들어가지 말 것을 말씀한다.
성령의 감동은 해야 할 것과 하지 말아야 할 것을 말씀하고 인도한다. 로마서 12 장 2 절에는
“너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고
기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라”고 말씀한다. 하나님의 백성이 이 세대를
본받지 않고 바르게 살아갈 수 있도록 그 심령에 감동을 통해 변화를 주는 것이 설교이다.
야고보는 청중에게 “너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라
누구든지 말씀을 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 제
자신을 보고 가서 그 모습이 어떠했는지를 곧 잊어 버리거니와 자유롭게 하는 온전한 율법을
들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을
받으리라”(약 1:22-25)고 권면 하면서 말씀에 합당한 믿음을 말씀한다. 베드로후서 1 장 21 절에는
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“예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께
받아 말한 것임이라”고 하시면서 하나님의 말씀을 하나님의 뜻대로 성령의 감동을 받은 사람이
전하여 감동을 끼치게 된다.
성경 저자들의 의도는 독자들이 성경을 읽고 말씀에 감동을 받아 삶에 적용하게 하는 것이다.17
일련의 구절들만 살펴봐도, 성경은 말씀과 관련하여 하나님의 영이신 성령의 감동에 대해 매우
중요하게 다루고 있음을 알 수 있다. 본 연구자는 이상의 성경적 자료를 근거로 설교와 감동에 관한
논의를 풀어갈 것이다.

2) 신학적 근거
목사가 설교할 때 ‘어떻게 자신은 물론 청중, 그리고 하나님까지 감동하는 설교를 할 수 있을
것인가’는 쉽게 답을 찾을 수 있는 이슈가 아니다. 하지만 분명한 것은 기술적인 방법론이나
실재적인 기술보다 훨씬 중요한 것이 신학적인 이해라는 점이다.
일반적으로 설교 신학은 두 가치 측면을 다룬다. 첫째는 설교의 본문인 성경 자체가 지닌 신학적
의미이다. 설교자는 류응렬의 언급처럼, 성경 안의 신학은 삶으로 적용되고 설교자는 본문에서
하나님께서 말씀하시는 신학적 의도를 찾아내고 전하여 삼위일체 하나님의 모습이 청중의 가슴에
남아 하나님 앞에서 자신의 모습을 깨닫고 변화를 추구하도록 해야 한다.18 둘째는 공 예배에서
선포되는 설교가 청중에게 전달되는 그 전체적인 과정에서 살펴볼 신학적 이슈다.
본 연구는 4 가지 신학적 토대를 다룰 것이다. 첫째는 설교의 원천인 성경의 중요성을 다룬다.
설교자는 건강한 신학적 사고를 근거로 성경 본문을 깊고 넓게 주해할 수 있어야 한다. 그 과정에서
자신이 설교할 그 본문을 통해 먼저 자신이 영적으로 각성 되고 감동을 경험하는 것이다. 둘째,
설교는 말씀이 청중에게 제대로 전달되도록 연결하는 다리 놓기 임을 다룰 것이다. 셋째, 설교자는

17) Ibid.
18) 류응렬, “진리의 말씀으로 강단을 숨쉬게 하라” 기독신문 2019 년 4 월 24 일 기사.
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하나님의 말씀을 성령 안에서 대언하고 전달하는 선포자로서의 역할임을 다룰 것이다. 넷째, 말씀이
성령의 감화와 감동으로 선포될 때, 설교는 청중의 삶을 변화시키는 교훈적 역할이라는 것을 다룰
것이다.
여기에서 특히 설교의 선포라는 측면은 설교 신학에서 매우 중요한 의미를 갖는다. 존 칼빈(John

Calvin)은「기독교강요」에서 목회자의 자세는 말씀을 순전하게 가르치고 선포하는데 있다고 했다.19
리처드 리셔(Richard Lischer)는 설교는 진리 선포이며, 이것은 성도들이 기독교 전체 역사와 바른
관계를 맺도록 해 준다20고 했다. 조지 캠벨 모건(George Campbell Morgan)도 설교란 “성경의
본문에서 핵심적인 메시지를 정확하게 찾아내어 그 발견된 메시지를 수 천 년의 간격을 뛰어넘어
오늘을 살고 있는 회중들에게 적용하고 선포하는 일”21이라고 했다. 과거에 선포된 진리가
오늘날에도 선포되며 그 시대의 사람들에 맞게 효과적으로 적용된다. 각 개인에게 초점을 맞추어 그
영혼의 궁극적인 구원을 인도한다.

4. 연구 방법에 대한 진술

본 연구는 ‘지금까지의 설교는 무엇이 부족하며, 또 어떻게 그것을 극복할 것인가’, 아울러 설교의
이상적 설교인 궁극적 목표인 ‘설교의 감동을 통해 청중의 삶을 변화시킬 수 있는 방법론은
무엇일까?’라는 질문에 대한 대답을 찾아가는 과정을 담고있다.
본 연구자는 기존의 설교의 특징과 한계를 살펴보고, 이를 극복할 수 있는 방법에 대해서도 생각해
보고자 한다. 나아가 궁극적으로 청중에게 감동을 주어 삶의 적용과 변화를 위한 설교 신학의 보완을
통해, 진정으로 하나님께서 기뻐하시고 우리의 영이 설교의 감동을 통해 새롭게 치유와 회복, 변화의

18) John Calvin, 「기독교강요」4 권 8 장 (기독성문출판사, 1990), 289.
20) Richard Lischer, 「설교 신학의 8 가지 스펙트럼」, 정장복 역 (예배와 설교 아카데미, 2008), 38.
21) 하용조, 「성경과 설교」“강해설교의 축복” (서울: 도서출판 한국 성서학, 1993), 146.
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단계를 이루어 갈 수 있는 효과적 설교 방법에 대해 고찰해 보고자 한다. 효과적인 적용방법에 대한
적용의 정의, 적용의 과정, 적용의 시기와 형태, 적용과 성령의 역할을 다루고자 한다.
먼저 1 장에서는 기존 설교의 감동이 부족한 부분의 문제제기, 범위와 한계에 대한 진술, 성경적 •
신학적 근거, 연구 방법, 문헌 검토 등을 다룰 것이다. 2 장에서는 설교에 대한 일반적인 내용을
다루려고 한다. 설교의 정의, 역사적 변천, 설교에 대한 신학적∙ 성경적 고찰과 설교가 예배에 있어
가지는 의미, 그리고 설교가 주는 감동에 대해 다루고자 한다. 3 장에서는 설교 준비와 전달, 동기
유발에 대해 다루면서 설교의 감동을 위해 성도들의 삶에 관련된 성경적인 성경 해석과 적용. 청중
분석을 통해 현대에 있어 연결하여 감동을 줄 수 있는 설교의 방법들을 살펴보고자 한다.
4 장에서는 설문조사를 통한 연구의 진행 과정과 통계를 통해 설교자에게 설교의 준비와 전달
방법에 있어 어떤 유형의 설교를 하며 감동을 위해 노력하는 가를 살펴보고, 청중들에게 효과적으로
이해되고 감동을 줄 수 있는 설교의 유형을 살펴보고자 한다. 5 장에서는 설문지 조사 결과를 통해
감동을 줄 수 있는 성경적인 설교의 방법과 이를 위해 청중들에게 효과적인 설교의 방법들을
연구하고자 한다. 성경적인 설교를 작성하는 과정에 있어서 어떻게 청중들을 고려한 설교의 방법들을
통해 감동을 줄 수 있을 것인가를 살펴보고자 한다. 6 장은 결론 부분으로 이제까지의 내용들을
요약하고 효과적인 설교의 방법들을 통해 성도들에게 감동을 줄 수 있는가를 제언하며 마무리하고자
한다.

5. 문헌 검토

본 논문을 쓰기 위해 참고한 수많은 도서와 논문, 성구 가운데 가장 큰 도움을 얻은 문헌들을
소개한다. 「삶을 변화시키는 삶을 변화시키는 7 단계 강해설교준비」22는 라메쉬 리차드(Ramesh

Richard)가 지은 책으로 효과적인 설교는 영적인 역동력과 하나님 말씀에 몰두하는 기술이 결합될
때에 생겨나는 결과라고 말한다. 이 책은 강해설교가 올바른 해석 방법을 통해 얻어진 성경 본문의

22) Richard Ramesh, 「삶을 변화시키는 삶을 변화시키는 7 단계 강해설교준비」, 정현 역 (서울: 디모데, 1999).
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중심 명제를, 경건한 삶을 추구할 수 있도록 지성을 깨우치며, 가슴에 호소하여 청중들에게 감동을
주어 삶을 변화시킬 목적으로 효과적인 의사 전달의 방법을 통해 현실에 맞게 전달하는 것으로
말한다. 이 책은 성도들이 하나님의 말씀을 현실의 상황에서 바르게 깨달아 거룩하게 살아가는
가운데 하나님을 만나게 하는데 도움을 주었다.
존 스토트(John Sttot)가 지은 「현대 교회와 설교」23는 참된 설교는 성경의 세계와 현실 세계
사이에 다리를 놓고 그 다리는 반드시 두 세계 속에 동등하게 접지 되어야 한다고 주장한다. 계시된
말씀과 당시의 현실 세계 사이에 하나의 다리 놓기 활동으로서 성경의 원칙들을 적용하며 설교자는
자신의 설교 대로 생활하기를 힘쓰며, 겸손과 열정으로써 성령께서 역사하시도록 간구해야 하며
궁극적으로는 우리의 삶을 변화시키는 성령의 능력 안에서 설교해야 한다고 가르치고 있다. 이 책은
설교자의 겸손한 자세와 성경 연구의 방법적인 면을 제공함으로써 설교자의 설교 준비에 도움이
된다.
「삶의 변화를 일으키는 귀납적 강해설교」24는 백석대학교 김덕수 교수가 저술했다. 그는
본서에서 설교의 목표를 ‘피조물의 기쁜 순종을 통해 드러나는 하나님의 영광’이라고 선언하며
청중들에게 감동을 주어 삶의 변화를 일으킬 수 있는 실제적 설교 작성법을 위한 균형 잡힌 방향을
제시하고 있다. 그는 컨텍스트(context) 속에서 삶의 변화를 일으킬 수 있는 성경적인 설교 작성법을
다루면서, 그리스도 중심의 설교를 통해 그리스도의 십자가와 복음이 분명하게 나타나야 함을
언급한다. 설교에서 나오는 모든 주장이 직접 성경 본문에서 나오고, 설교 개요는 본문 석의 결과
찾아낸 하나의 주요 사상을 중심으로 전개되는 일련의 점진적인 개념을 펼치는 것이다. 저자는 이
책에서, 설교는 예수 십자가 중심의 설교, 하나님과의 만남에 초점을 둔 설교를 작성하고 사랑으로
성도들을 인도해야 함을 강조했다.

23) John Stott, 「현대 교회와 설교」, 정성구 역 (서울: 생명의샘, 2010).
24) 김덕수, 「삶의 변화를 일으키는 귀납적 강해설교」 (서울: 도서출판 대서, 2010).
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피터즈(H. J. C. Pieterse)의 「청중과 소통하는 설교」25는 현실 상황을 고려하여 설교를 작성하고
회중들 과의 소통을 통해 사람들의 실존적인 틀 안에서의 설교가 필요하며 감동을 주는데 도움이
되었다.
크래독(Fred B. Craddock)이 저술한 「크래독의 설교레슨」26은 설교에 대해 성경의 내용과 진리를
청중들에게 나의 메시지라는 인식이 들도록 준비해서 전달하는 것으로 말한다. 설교 메시지가
청중들에게 적절하게 설교가 진행되는 동안 무엇인가를 생각하고, 느끼고, 결정하고, 행하게 하는
방식으로 움직여 나가야 한다. 그리고 “설교가 성경 본문이 말하고 행하는 것을 이야기 하고
있는가?”27를 주지시킴으로써 하나님의 의도하시는 바를 깨닫게 하였다.
허셀 요크(Hershael W. York)와 버트 데커(Bert Decker)가 공저한 「확신 있는 설교」28이다. 이
책은 설교에 있어 무엇을 전하고 어떻게 전하는 방법에 대해 약술하였다. 설교자의 열정은 텍스트의
의미를 정확하게 가르치고, 교인들이 삶의 정황 가운데 내포된 의미를 발견할 수 있도록 인도하여
말씀에 순종으로 답하고 그 결과 그리스도를 닮아가게 하는 것이다. 이 책은 서론으로 성경에
연결하여 본문을 전개하고 결론으로 삶의 변화를 인도하는 방법을 찾는데 도움을 주었다.
다음으로 권호의 「본문이 살아있는 설교」29이다. 이 책은 본문이 이끄는 설교를 위한 다섯
단계를 설명한다. 설교 본문에 있어 중심 메시지와 본문의 의미를 발견하고 오늘날로 연관성을 놓고
실천해야 할 적용점을 찾아 설교문을 작성한다. 그리고 준비된 메시지를 청중에게 어떻게 효과적으로
전달할 것인가를 생각하고 연습하여 청중들에게 전달하여 감동을 주는 것에 도움이 되었다.
조성헌의 「설교와 청중」30이다. 본서는 본문에 대한 석의와 청중에 대한 분석이 같이 이루어져야
한다고 한다. 청중을 이해하여 설교자의 메시지가 청중에게 최대한 잘 전달 되도록 그 가능성을

25) Hennie J. C. Pieterse, 「청중과 소통하는 설교」, 정창균 역 (합신대학원출판부, 2002)
26) Fred B. Craddock, 「크래독의 설교레슨」, 이우제 역 (서울: 도서출판 대서, 2007).
27) Ibid., 42.
28) Hershael W. York 외 1 인, 「확신 있는 설교」, 신성욱 역 (서울: 생명의말씀사, 2008)
29) 권호, 「본문이 살아있는 설교」(서울: 아가페북스, 2018)
30) 조성헌, 「설교와 청중」(서울: CLC, 2016)
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극대화해야 한다. 성경메시지를 유지하면서 청중에게 맞게 전달하는 것이 청중 맞춤 설교라는 것을
깨닫게 되었다.
정중진의 「설교 작성 클리닉 설교 작성과 실제」31이다. 본서는 제목 설교와 본문 설교, 강해
설교, 귀납적 설교, 이야기체 설교에 대해서 잘 서술하였다. 각 설교의 특징을 살펴서 성경적 설교를
만들 수 있는 방법에 대해 연구하였다. 성경은 하나님과 대화를 나누는 도구로써 오늘날에도
말씀하시며, 성경해석에 있어서 본문의 문맥과 석의를 통한 하나님의 의도를 잘 깨달아야 함을
강조하여 도움을 주었다.
다니엘 오버도르프(Daniel Overdorf)의 「설교를 적용하기」32는 말씀의 적용에 있어 효과적인
설교와 설교의 적용은 성경에 충실해야 하며 오늘날의 삶과의 관련성과 같은 용어들을 설명하고
정의하면서 본문의 적용에 있어 바르게 하기 위해 어떻게 성령과 협력하는 가를 제시한다. 또한
적용에 있어 주석적이고 설교적인 위험에 대해 연구하고, 성경에 충실하면서도 오늘과 관련이 있는
설교의 적용을 전개하는데 도움이 되는 도구를 개발한다. 이러한 과정들을 통해 청중들이 말씀을
깨달아 감동을 받고 적용하는데 익숙해지며 올바른 참 성도의 삶을 사는데 도움을 줄 수 있음을
깨달았다.
정장복 교수의 「설교의 원리와 실제」33는 설교의 중요성을 말하면서 설교의 계획과 준비, 선포,
설교 착상의 축적과 사전 계획에 대해서 말한다. 설교는 하나님의 관점에서 그들의 삶을 영위하도록
계획 되어야 하며 설교자의 설교 동기가 인간의 삶이 하나님에 관한 의식에 의해 조절되어야 한다.
설교의 목적은 말씀의 선포와 소통이다. 설교의 작성과 관련하여 일반적인 원칙과 설교의 주간
절차와 예화 준비, 서론과 결론, 선포 방법에 대해 설명하고 깨닫게 한다.

31) 정중진, 「설교 작성 클리닉 설교 작성과 실제」(서울: 도서출판 기쁜 날, 2005)
32) Daniel Overdorf, 「설교를 적용하기」, 이재학 역 (서울: 도서출판 디모데, 2013)
33) 정장복, 「설교의 원리와 실제」 (서울: 생명의 말씀사, 1986)
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전형준의 「성경적 상담 설교」34는 성경적 상담에 대해 이론적 이해를 유도하고, 성경적 상담
설교의 이해를 돕는다. 성경적 상담 설교는 개혁 신학에 근거한 목회상담학인 성경적 상담 이론의
관점에서 성경을 해석하고 성경적 상담기법을 적용하여 설교하는 것으로 본다. 설교에 상담적 기법을
적용하는 새로운 형식의 설교 스타일을 접하게 되었다.
해돈 W. 로빈슨(Haddon W. Robinson)의「강해설교」35는 강해설교에 대해서 “성경 본문의 배경에
관련하여 역사적, 문법적, 문자적, 신학적으로 연구하여 발굴하고 알아낸 성경적 개념, 즉 하나님의
생각을 전달하는 것으로서, 성령께서 그 개념을 우선 설교자의 인격과 경험에 적용하시며, 설교자를
통하여 다시 회중들에게 적용하시는 것”36으로 정의한다. 본서는 주어진 문맥 속에서 연구한 본문을
설교자 자신이 먼저 경험하고 삶을 통해 경험한 핵심적 개념을 회중들에게 적용할 수 있는 설교를
작성하여 전할 것을 깨닫게 하였다.
이장연의 「청중 분석과 설교」37는 하나님의 말씀을 바르게 전하기 위해서 청중 분석을 필요로
한다. 설교자는 설교를 전함에 있어 시대의 변화를 읽어야 하고 하나님에 대한 올바른 지식을 가지고
말씀을 전해야 한다. 저자는 청중들이 설교의 단순한 청취자가 아니라 설교자와 함께 하나님의
말씀에 함께 참여하는 동반자임을 주장한다.38 설교를 통해 청중들을 보다 강한 믿음과 하나님의
사역에 대한 보다 깊은 헌신을 불러 일으켜야 하는 ‘하나님의 사건’으로 이해한다. 설교자는
하나님으로부터 부름을 받아 살아계신 말씀을 전하기 위해서 청중들의 자리인 믿음의 공동체로부터
나온 전달자이며 청중들과 같은 지체로서 말씀의 여정을 함께 하며 설교는 공동작업이 되어야 함을
깨달았다.

34) 전형준, 「성경적 상담 설교」 (서울: CLC, 2011)
35) Haddon W. Robinson, 「강해설교」 (서울: CLC, 2007)
36) Ibid., 23.
37) 이장연, 「청중 분석과 설교」 (크리스챤 출판사, 2008)
38) Ibid., 16.
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박완철의 「개혁주의 설교의 원리」39는 설교가 청중들의 삶을 고려해야 하며 설교 안에 기쁨과
슬픔이 청중 자신들의 실존과 어떻게 연결되는지를 발견하게 해야 한다. 설교 자체가 사건과
경험으로서 그 목표는 청중의 세계관을 변화시키며 설교자의 책임은 하나님의 자기 계시를 중재하고
설교 언어를 통해 하나님을 경험하도록 인도하는 것이다.40 성경만이 설교의 중심이고 근원이며
설교자의 우선적 임무는 성경말씀을 있는 그대로 강해하는 것이다. 또한 성경은 사람의 지성과
마음까지 관통하여 하나님에 대한 경험적 지식에도 관심을 가졌다. 그러므로 설교자는 성령께서
역사하셔서 청중의 삶을 변화시킬 수 있도록 기도하며 설교를 준비하여 하나님의 말씀을 정확히,
깊이 있게, 풍성하게 강해하고자 하는 목표를 향해 나아가야 함을 깨달았다.
릭 이젤(Rick Ezell)저서의 「설교, 변하는 청중을 사로 잡으라」41는 성경의 진리들을 드러내어
사람들의 질문에 답을 주고 그들의 문제들을 해결하고, 그들이 당하는 삶의 고통에서 소망을 얻게
하는 것이다. 현대적 상황에서 청중들의 성향과 필요들을 잘 파악하여 말씀에 합당하게 전해야 할
것이다. 청중들의 관심사, 죄, 어떻게 하나님을 구하는가, 씨름하는 영적 문제들을 파악해야 한다.
청중들의 눈 높이에 맞추어 말씀을 전함으로써 그들이 하나님을 만나게 해야 할 것이다. 청중의
마음을 사로 잡으면 그들의 마음이 움직이게 되고 그들의 의지가 달라지고 그들의 영이 거듭나서
그들이 구세주를 만난 것을 알게 된다. 효율적으로 메시지를 전하여 청중들이 요점을 파악하는데
도움을 주었다.
박영재의 「설교가 전달되지 않는 18 가지 이유」42 는 설교자들의 일반적인 문제들을 끄집어 내고
그 문제들을 해결할 방안들을 제시하였다. 먼저 저자는 공감대를 이야기 하며 청중들은 자신들이
느끼며 생각하고 있는 내용과 일치하는 무언가를 발견할 때 그들은 마음을 활짝 연다고 한다.
공감대를 형성하게 되면 설교는 힘이 있고 설득적 이다. 공감대 형성의 원리로서 설교의 중요성을

39) 박완철, 「개혁주의 설교의 원리」(합신대원 출판부, 2007)
40) Ibid., 21.
41) Rick Ezell,「설교, 변하는 청중을 사로 잡으라」, 민병남 역 (서울: 생명의 말씀사, 2004)
42) 박영재, 「설교가 전달되지 않는 18 가지 이유」(서울: 규장 문화사, 1998).
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밝히고, 목적을 제시하며 상식적이어야 함을 이야기 하며, 문제를 제기하며 칭찬하며 접촉점을
만들며 청중들을 분석해야 한다. 성경의 본문도 결과, 원인, 해결책을 본문에서 찾아서 전하는 것에
도움을 주었다.
박영재의 「설교자가 꼭 명심할 9 가지 설득의 법칙」43는 설교자의 영성과 더불어 수사학 이론을
통해서 논리적으로 설교를 시도하면 바람직한 설교가 될 수 있다고 본다. 청중들의 관심도나 수준에
맞는 주제 선정과 설교 방법을 정하고 그들의 신앙 수준, 지적, 경제적 상태, 성도들의 공통된
관심사, 그들의 삶의 문제 등을 잘 알고 설교할 것을 강조한다. 설교자의 지식, 신앙, 인격이
어우러진 결정체 속에서 설교를 만들어서 전달해야 한다. 설교를 논리적으로 전하여 그들의 이성에
호소하여야 하는데, 논리를 위해 이분법, 삼분법을 사용하고, 상황과 목적에 따라 연역법과 귀납법
형식을 취한다. 또한 감정을 통한 청중 설득이 필요하다. 이러한 방법들을 통해 본서는 은혜로운
설교, 영혼을 치료하는 설교를 지향해야 함을 깨달았다.
이몽룡 목사의 「포스트 모더니즘 시대의 감동적인 설교를 위한 파토스 연구」44는 포스트모던
시대에 설교자들은 포스트모던 시대와 이 시대의 청중들을 파악하여 복음을 전파할 때 효과적으로
전함을 강조한다. 포스트모던 시대의 설교자는 기존의 명제적이고, 지식적인 설교의 틀을 깨트리고
말씀을 이미지화, 영상화, 시각화 시켜서 청중에게 전달해야 한다. 청중의 이성과 감성에 포커스를
맞추어 말씀을 전해야 한다. 설교자가 청중의 감성을 자극하여 복음의 메시지를 전할 때 그들이
감동받고 삶에 변화를 이루게 된다. 신약과 구약성경을 중심으로 하나님의 파토스를 인간 구원의
관점에서 서술하고 설교에 있어 대조와 은유와 이미지의 요소를 추가하여 예수님의 파토스
활용방법을 성경으로부터 배워서 포스트모던 시대에 말씀을 전해야 할 것을 깨달았다.
다음은 본 논문의 성경적 근거가 되는 구절들이다. 설교에 대한 성경 구절은 마가복음 1 장 14 절,
디모데후서 4 장 1-2 절, 마태복음 4 장 23 절, 히브리서 12 장 5 절, 베드로후서 2 장 5 절, 이사야

43) 박영재, 「설교자가 꼭 명심할 9 가지 설득의 법칙」(서울: 규장 문화사, 1997).
44) 이몽룡, “포스트모더니즘 시대의 감동적인 설교를 위한 파토스 연구” 총신대학교 목회전문대학원 박사, 2011.
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61 장 1 절, 그리고 사도행전 17 장 2-3 절이 있다. 감동에 대한 성경구절은 디모데후서 3 장 16 절,
베드로후서 1 장 21 절, 출애굽기 35 장 34 절, 에스라 1 장 1 절, 역대하 24 장 20 절, 역대하 30 장
12 절, 에스겔 3 장 14 절, 누가복음 2 장 27 절, 출애굽기 35 장 21 절, 사도행전 21 장 4 절이 있다.

제 2 장
설교에 대한 이론적 고찰

1. 설교의 정의와 성경적 고찰

1) 설교의 정의
설교는 성경이 증언하는 복음 진리를 현대교회의 산 진리로서 증언하는 행위이며 하나님께서 예수
그리스도 안에서 구원 사업을 성취하고 그를 믿는 사람들에게 새 생명을 주신다는 복음을 선포하는
행위이다.45
스토트는 신약의 설교가 생명을 선포하고 생명을 준다는 점에서 중요하다고 하면서 설교는
“기독교 경전인 성경 안에 포함된 하나님의 진리가 예수 그리스도를 통해 영생을 주려는 하나님의
구속 행위를 증거하기 위해 하나님의 부르심을 받은 자에 의해서 효과적으로 전달되는 것이다”46라고
말한다. 아브라함 카이퍼(Abraham Kuyper)는 “설교란 하나님과 그의 백성이 실제로 만나게 하는
것이라”고 했다.47
로빈슨은 “설교란 설교자가 성경의 내용을 역사적, 문법적, 문헌적 내용 이해를 통하여 얻어진
성서 개념의 전달로서 성령께서 먼저는 설교자 자신에게 적용시키고, 이어서 청중들에게 설교자를
통해 적용시키는 성경 개념의 전달”48이라고 정의한다. 티모시 워렌(Timothy Warren)은 “설교란
성령의 역사하심을 따라 발견된 석의적, 신학적 성경 본문의 해석을 통해 얻어진 하나님 말씀의
진리를 설교자와 청중에게 적용되도록 전달하는 본문의 개별적 전달이다”49라고 정의한다. 이재창은
“설교는 성경 본문 본래의 성경 저자와 독자들에게 의도된 의미를 역사적, 문헌적, 문법적 연구를

45) 한영제, 「기독교대백과사전」 8 권 (서울: 기독교문사, 1983), 1165.
46) John R. Stott, 「현대교회와 설교」, 정성구 역 (서울: 생명의 샘), 24..
47) Abraham Kuyper, Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid, Deel Drie (Amsterdam, 1894), 488. 정성구, 「개혁주의
설교학」, 39 에서 재인용.
48) Haddon W. Robinson, 「강해설교」, 23.
49) Timothy Warren, “주제 설교도 강해적일 수 있을까?”, 「성경적인 설교 준비와 전달」 (서울: 두란노, 2006), 221.
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통해 해석함으로써 하나님의 영원 불변한 신학적 진리를 이끌어내어 설교자 자신과 현대 청중이
이해하고 적용할 수 있도록 설득력 있게 구성하여 전달하는 단일적 주제의 전달과정”50이라고
정의한다. 김창훈은 “설교는 성경으로부터 하나님의 뜻을 발견하여 그것을 이 시대에 사는 청중들의
신앙과 삶에 연결하고 효과적이고 설득력 있게 전달하여서 청중들의 신앙과 삶이 변화하도록 하는
것”51으로 정의한다.
위에 학자들의 정의를 놓고 볼 때, 연구자는 설교를 성경에 계시된 하나님의 말씀을 증거하기
위하여 하나님께로부터 부름 받은 설교자에 의해 성령의 도우심을 받아 청중에게 선포하게 함으로써
복음을 통해 구원으로 인도하는 것으로 정의한다.

2) 설교의 어원적 고찰
설교는 homiletiek 에서 나왔는데, 이 단어는 본래 헬라어 όµιλία 에서 유래된다. 여기에 나타난
όµιλία 의 의미는 ‘같이 이야기 하다’ ‘함께 말하다’라는 뜻과 ‘함께 온다’ 또는 ‘만나다’의 뜻을 가지고
있다.52

(1) Preaching 과 Sermon
영어의 preaching 은 설교하는 행위, 내용, 목적을 의미하고 말씀의 선포, 복음 내용의 선포를
의미한다. 헬라어의 όµιλία 에 해당하는 말의 번역으로서 말씀의 선포, 복음 내용의 선포를 의미한다.
영어의 preach 는 라틴어 praedico 에서 나왔고, 헬라어 προϕήµι 에서 나왔는데, 예언을 말하고
선포하는 것을 의미한다. 이 용어에 대한 근거는 이사야 29 장 21 절, 아모스 5 장 10 절에 두었다.53
그리고 kerysso 의 의미로서 그 뜻은 ‘설교하다, 혹은 말씀을 선포하다’로 번역된다. 설교의 또 다른

50) 이재창, 「하나님께서 감동하시는 설교를 하라」, 79.
51) 김창훈, 「설교학 강의안」 (총신대학교신학대학원, 2006), 55.
52) 정성구, 「개혁주의 설교학」 (서울: 총신대 출판부, 1991), 38-9.
53) 정성구, 「개혁주의 설교학」, 36.
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용어는 єναγγελιζεσται(유앙겔리제스타이)로서 이 용어는 ‘좋은 소식을 전하다’로 곧 예수를 십자가
상에 내어주신 하나님과 십자가에서 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 전하는 것이다.

Euaggelizo 는 ‘복음을 설교하다 혹은 복음을 전하다’로 번역되어 kerysso 와 상호 동의적 의미로
사용되며 이외에 martyreo 는 보다 법적인 용어로 ‘증인으로서 증거하다’의 의미를 갖는 설교
용어이다.
영어의 sermon 은 라틴어 sermo 에서 온 것으로서 ‘담화’, ‘연설’등의 의미에서 왔는데, 그 뜻은
설교, 강론으로 사용된다. 설교는 좋은 소식을 가져오며 좋은 소식은 그리스도 안에서 약속된
하나님의 나라의 도래를 말한다.54 근대적인 의미로서 교회에서 예배 중심으로서 설교 형식을 갖춘
연설로 이해된다. 이 때 sermon 은 보편적인 의미의 설교로서 사용되어 넓은 뜻으로서 설교를 말할
때 사용된다.55

(2) 케리그마(kῆρυγµα)
설교는 어원적으로 ‘설교하다’라는 동사 ‘케루세인’(kηρυοζєιν)으로서 선포하다’ 혹은 ‘전하다’라고
번역되며 신약성경에서 마가복음 1 장 14 절을 비롯하여 50 회 가량 쓰인다. 이 말은 단적으로 한
사건을 선포하는 하는 것을 뜻하는데 하나님의 구속의 법이 예수 안에서 성취된 사건을 말씀한다. 이
같은 뜻을 가진 동사 ‘케루세인’에서 ‘케리그마’라는 말이 파생되었다. 이 말은 복된 사건 곧 예수
그리스도의 십자가를 통한 하나님의 구원의 행위를 선포한다. 하나님이 자기 백성을 찾아와서
구원하시는 것이다. 이것이 ‘복음’인데 이것은 좋은 소식이나 좋은 뉴스를 전하는 것으로 번역된다.
그것은 하나님으로부터 온 것으로서 하나님에 관한 좋은 소식이며 인간의 삶과 세상과 구속에 관한
좋은 소식이다.56

54) 이장연, 「청중분석과 설교」, 148.
55) 정성구, 「개혁주의 설교학」, 35.
56) Ilion T. Jones, 「설교의 원리와 실제」, 정장복 역 (서울: 생명의말씀사, 1996), 27-8.
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디모데후서 4 장 1-2 절에 바울은 “하나님 앞과 살아 있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도
예수 앞에서 그가 나타나실 것과 그의 나라를 두고 엄히 명하노니 너는 말씀을 전파하라 때를
얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라 범사에 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라”고 했다.
설교는 예수 그리스도를 근거로 하여 하나님의 말씀 전체를 선포하는 것이다.57 그리스도를 통한
하나님의 구원의 역사와 그 역사를 이루신 성경의 진리를 선포하는 것이다.58

(3) 디다스케인(διδασκειν)
‘디다스케인’은 ‘가르치다, 알리다, 지시하다, 설명하다’의 뜻을 가지고 있다. 마태복음 4 장 23 절에
하나님의 말씀을 가르치고 권면하는 것으로 사용되었다. 예수님께서 모인 무리들에게 가르치고
알리고 설명하여 권면하는 의미로 사용되었다. 두 사람 사이에 가르치는 것으로도 사용된다.
예수님의 가르치심, 절대 진리에 대하여 가르치는 것을 의미할 때도 사용된다. 사도행전 4 장에서
사도들이 부활을 선포하면서 예수의 이름으로 가르치는데 구약 해석과 관련하여 회개로의 부름을
의미한다.59 하나님의 규례와 법도(신 4:1)와 말씀에 대해 사용될 때, 그리고 하나님의 뜻을 행하도록
이끌 때(시 142:10), 명확한 하나님의 뜻에 선언으로 사용된다. 하나님께서 당신의 백성들이 당신의
뜻에 복종하고 맞추도록 하기 위해 그 뜻을 보이시고 나타낼 때 사용되며, 지적인 것과 의지적인
면을 포함하는 단어이다.

(4) 디아레케타이(διαρεγεται)
디아레케타이(διαρεγεται)는 ‘토론하다, 논쟁하다, 설교하다, 협상하다, 연설하다, 결산하다,
숙고하다, 논의하다’의 의미를 가진다. 히브리서 12 장 5 절에 ‘아들에게 이르되 말하는 것’으로
나타난다. 또한 예수님께서 바리새인과 토론하고 논쟁하는 것으로 나타난다. 설교하고 말씀하지만

57) 주성호, 「21 세기를 위한 설교학」(서울: 목양서원, 2001), 27.
58) Ibid., 28.
59) Gerhard Kittel 외 2 인, 「신약성서 신학 사전」 (요단출판사, 1987), 183.
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토론과 논쟁의 의미도 포함된다. 설득할 목적으로 다른 사람을 상대로 이야기 하는 것이다.
요세푸스는 이 단어에 대해 ‘논의하다’, ‘진술하다’, ‘어떤 것에 대해 설명하다’를 의미하는 것으로
말하며, 필로는 이 단어를 대화나 하나님이나 인간이 말하는 것에 대해 사용했다.60 신약에서 이
단어는 히브리서 12 장 25 절에 하나님이 말씀하시는 것에 대해 사용되고, 사도행전 17 장 2 절,
18 장 4 절과 9 절에서는 바울이 공개적으로 강연을 하는 것에 사용되고, 마태복음 9 장 34 절에서는
제자들 사이에서 생겨난 논쟁에 대해, 그리고 유다서 9 절에서는 모세의 시신을 놓고 미가엘과 마귀
간에 벌어진 논쟁에 대해 사용하였다.

(5) 라레오(λαλєω)
‘라레오’는 ‘말하다, 전하다, 토론하다, 대화하다, 수다를 떨다, 말을 걸다’의 의미를 가지고 있다.61
첫째, ‘말하다’의 의미로 사용되었다. 마태복음 9 장 33 절, 12 장 22 절, 15 장 31 절에서 ‘말하다’의
의미로 사용되었다. 둘째, ‘말씀하다’의 의미로 사용되었다. 마태복음 12 장 46 절에 ‘예수님께서
무리들에게 말씀하실 때에’ 라고 말씀하고 있다. 이렇게 ‘말씀하다’의 의미로 사용된 구절은 마태복음
13 장 10 절, 마가복음 16 장 19 절, 누가복음 24 장 6 절이다. 셋째. ‘자세하게 이르다’는 의미로,
그리고 말씀을 전하다는 의미로 사용되었다. 마태복음 12 장 36 절에 “내가 너희에게 이르노니”라고
말씀한다. 마가복음 8 장 32 절에는 ‘이 말씀을 하셨다’는 의미로 사용되었고, 사도행전 4 장
29 절에서는 ‘말씀을 전하다’는 의미로 사용되었다. ‘말씀을 하다, 전하다’의 의미로 사용된 구절은
마가복음 8 장 32 절, 사도행전 8 장 25 절, 사도행전 14 장 25 절, 16 장 6 절, 32 절에서 그러한
의미로 사용되었다.

60) Ibid., 175.
61) Walter Bauer’s 외 2 인, A Greek-English Lexicon of the New Testament And other Early Christian Literature, (The

University of Chicago Press, LTD., 2000), 582.
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(6) 파라카레오(παλακαρεω)
‘파라칼레오’는 ‘훈계하다, 연설하다, 가까이서 부르다, 초청하다, 기원하다, 요구하다, 위로하다,
부탁하다, 간청하다, 기도하다’의 의미를 가지고 있다.62 먼저 ‘부르다, 초청하다, 구하다’라는 의미를
나타낸다. 사도행전 28 장 14 절에서 “그들의 청함을 받아”라고 말씀한다. 파라칼레오가 청함을
받는다는 뜻으로 사용되었다. 사도행전 16 장 9 절에는 ‘간청하다’는 의미로 사용되었다. 사도행전
13 장 42 절에는 ‘요청하다’의 의미로 사용되었다. 마태복음 8 장 5 절에는 ‘간구하다’라는 의미로
사용되었다. 둘째, ‘권하다’의 의미로 사용되었다. 누가복음 15 장 28 절에는 ‘권하다’는 의미로,
고린도후서 6 장 1 절에서는 너희를 ‘권면하다’는 의미로 사용되었다. ‘권면하다’는 의미로 사용된
구절은 로마서 12 장 1 절, 고린도전서 1 장 10 절, 고린도후서 10 장 1 절, 데살로니가 전서 4 장
1 절, 데살로니가후서 3 장 12 절, 빌립보서 4 장 2 절, 사도행전 16 장 40 절, 빌립보서 2 장
1 절이다. 세번 째로 ‘위로하다’의 의미로 사용한다. 고린도후서 1 장 4 절에는 환란 중에 있는 자들을
위로하신다고 말씀하는데, 고린도후서 7 장 6 절에서도 ‘위로하시는’의 의미로 사용되었다. 결국
‘파라칼레오’는 권면하고 위로하고 초청하는 의미를 가지고 있으며, 훈계하고 설교한다는 의미로
사용되었다.
성경에서 ‘설교하다’의 의미를 가진 단어들이 있고, 이것은 그 의미와 용법에 따라 위에서 설명한
바와 같이 사용되었다. 설교자는 설교의 의미를 잘 깨닫고 하나님의 말씀을 하나님의 의도를 따라
바르게 전해야 한다. 그러므로 설교자는 성경 말씀에서 하나님의 의도를 잘 깨달아 전할 수 있도록
늘 연구하고 묵상하며 말씀을 잘 이해하여 성도들에게 바르게 전하도록 노력해야 한다.

62) Ibid., 764.
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2. 설교의 성경적 변천

1) 구약시대의 설교
히브리어로 선지자를 ‘나비’ 라고 부른다. 나비는 ‘나바’에서 유래되었는데, 그 뜻은 메시지를
운반하다, 샘물처럼 솟아오르다는 의미이다. 선지자는 그의 가슴 속에 하나님께서 부어주신 말씀으로
충만해져 그 말씀을 선포하는 소명의 사람이다. 선지자에게 하나님의 영감이 임하여서 하나님의
말씀을 선포하는 것이 설교이다.63 구약은 하나님의 구속사이며 하나님의 구원의 설교이다. 선지자는
설교자의 역할을 하였다. 선지자가 아닌 에녹이나 모세도 설교를 하였다. 에녹은 베드로후서 2 장
5 절에 의의 설교자로 불리었고, 모세는 신명기를 설교하였다. 또한 시가서도 설교의 형태이다.64
넓은 의미에서 구약 성경 그 자체가 설교요 케리그마이다. 구약 그 자체 가운데 하나님의 지배를
선언하고 사람들의 순종을 요구하고, 거기에 거역하는 자를 향한 심판을 선고하고, 회개를 촉구하며,
속죄 의식이 행해지며 그리고 메시야의 구원이 약속된다.65
구약 초기 선지자들의 활동은 이스라엘 국가의 죄를 지적하고 국민적 배신과 타락을 책망하고
죄를 지적하고 국민적 배신과 타락을 책망하고 죄를 지적하여 하나님의 심판을 경고하고 회개를
권하여 그것을 세상에 선언하였다. 선지자들은 당시 이스라엘 백성의 죄악상을 낱낱이 비판하며
회개하는 자에게 구원의 은총을 주시는 분임을 선언하셨다. 그리고 장차 메시야가 오신다는 것을
약속함으로써 소망의 설교를 했다. 심판과 구원의 설교를 하였다. 이에 대해 베드로는 사도행전
10 장 43 절에서 “그에 대하여 모든 선지자도 증언하되 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어
죄 사함을 받는다 하였느니라”고 하였다.

63) 정성구, 「개혁주의 설교학」, 66.
64) Ph. J. Huijser, Het Exempel in de Prediking (Groningen; J. Niemijer, 1952), 173. 정성구, 「개혁주의 설교학」, 67 에서
재인용.
65) 後藤光三, 「설교학」, 곽철영 역 (혜문사, 1992), 27.
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2) 중간 시대의 설교
중간 시대의 설교는 회당에서의 설교를 말한다. 정성구는 당시 상황을 이렇게 설명한다.

말라기의 예언이 끝나고 세례 요한이 출현하기까지 400 여년 동안 이스라엘은 나라를
잃었고, 선지자들의 메시지는 없었다. 회당을 통해서 랍비들이 하나님의 말씀을 구체적으로
전하였다. 회당에서의 예배 제도는 이스라엘 백성의 영적인 맥을 잇는 동력이 되었다. 회당은
함께 모인다는 의미를 가진 집회 장소이고 이스라엘의 포로 시대에 이스라엘 백성들의 생활의
중심이자 교육의 중심이며 말씀을 통해서 위로를 얻는 장소였다. 포로에서 돌아온 후에도
이스라엘은 동네마다 회당을 세워서 평일에는 어린이들의 종교교육을 시키고 안식일의
오전에는 예배를 오후에는 율법 교육을 행하였다.66

이런 제도하에서 예수님도 나사렛 한 회당에서 랍비들로부터 말씀을 배웠다. 그리고 공생애 때에
예수님은 회당을 순회하시면서 설교하셨다(눅 4:14-22). 이스라엘 백성들은 누구나 12 세가 되면
율법 교육을 마친다. 6 세에서 9 세까지 율법을 초급으로 가르치고 10 세에서 12 세까지 고급반으로
3 년을 공부한다. 회당에서의 예배는 후일 기독교회 예배의 원형이 된다. 회당에서의 예배는 율법의
낭독과 설교의 집회가 가장 중요하다. 당시는 회당장이 사회를 맡고 설교는 주로 율법학자가
맡았으며 설교는 성경의 일부를 읽고 그것을 해설하는 것이다. 당시의 설교는 강해 설교 형식으로
진행이 되었다.67 시간이 지나면서 랍비들의 설교가 청중들의 인기에 영합해서 하다 보니 성경
보다는 율법학자들의 해석이나 탈무드, 미쉬나나 미드라쉬 같은 유대 전설 집이나 구전을 인용하면서
변질되기 시작했다. 하나님의 말씀, 복음이 설교 되지 않고 장로들의 유전이 말씀을 대신했고
그러면서 유대 종교의 암흑기가 되었다.68 후에 예수님은 이렇게 변질된 회당의 모습을 보시고
“너희가 하나님의 계명은 버리고 사람의 전통을 지키느니라. 또 이르시되 너희가 너희 전통을
지키려고 하나님의 계명을 잘 저버리는도다”(막 7:8-9)라고 책망하신다.

66) 정성구, 「개혁주의 설교학」, 68-9.
67) Ibid., 69.
68) Ibid., 70.
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3) 신약시대의 설교
(1) 세례 요한의 설교
세례 요한은 의의 설교자로서 예수 그리스도의 오심에 대한 예비자로서 역할을 하였다. 그는
랍비들의 설교 형식이 아닌 선지자로서 설교를 하였다. 광야에서 설교를 한 것도 당시 회당에서
자행되던 잘못된 설교를 따르지 않기 위함이다. 그는 약대 털옷을 입고 허리에 가죽띠를 두르고
메뚜기와 석청을 먹었다. 그리고 회개의 설교, 천국의 설교, 은총의 설교를 하였다. 요한은 그 시대
사람들의 불신앙을 책망하고 죄를 지적했으며 두려운 하나님의 심판을 고하며 회개를 부르짖었다.
그는 철저하게 메시야의 길잡이로서 사명을 감당하였다. 요한의 설교는 죄를 회개하고 구원을
제시하였으며 설교자 자신은 철저히 낮아지고 오직 그리스도만 높였다.

(2) 예수 그리스도의 설교
성경의 중심은 예수 그리스도이고 그러므로 예수 그리스도는 설교의 대상이며 설교의 중심이며
설교의 근거가 된다. 예수님은 지역을 순회하시면서 설교하셨다. 예수님은 갈릴리에 오셔서 하나님의
복음을 전파하셨고(막 1:14), 마태도 “예수께서 모든 성과 촌에 두루 다니사 저희 회당에서
가르치시며 천국 복음을 전파하시며”라고 했다. 설교자로서의 예수 그리스도는 자기 스스로가 그
사명 때문에 세상에 왔음을 선언하고 있다. 예수님께서는 나사렛 회당에서 이사야 61 장의 예언의
성취가 자기 자신 임을 설교했다. “주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을
부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하심이라 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며
포로된 자에게 자유를, 갇힌 자에게 놓임을 선포하며”라고 말씀한다.
예수님 설교의 특징은 첫째, 예수님의 설교는 유대 종교지도자들의 설교와는 판이하게 달랐다.
예수님의 공생애 첫 번 안식일 가버나움 회당에서 설교는 청중들을 깜짝 놀라게 하였다. 마가는
“이는 그 가르치는 것이 권세 있는 자와 같고 서기관들과 같지 아니함일러라”(마 1:22)라고 했다.
예수님의 권위는 그 분의 신적 권위에 기초한다. 예수님의 도덕적 분별력은 그의 도덕적 완전성에,
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그의 영적 통찰력은 하나님과 단절되지 않는 교제에 기인한다.69 예수님은 하나님의 아들이시며
그에게 위임된 절대 권위에 기초한다. 그러므로 그 분의 권위는 겸손에서 나온 왕적인 권위이다.
둘째, 예수님의 설교는 구약과 신약 사이에 연속성이 있다. 예수님의 메시지는 성취이며 완성이다.
산상 보훈은 예수님이 사람들에게 요구하시는 삶이 율법을 뛰어넘는 것을 보여준다. 예수님의 삶과
사역은 선지자들의 그것을 초월해서 완성했다. 누가는 회당에서 설교한 내용을 다루면서 예수님의
설교 인상을 “저희가 다 그를 증거하고 그의 입으로 나오는 바 은혜로운 말을 기이히 여겨”라고
말씀한다. 예수님은 그의 선함, 친절함, 부드러움 그리고 용서는 은혜가 무엇인지에 대해 설명한다.
하나님의 아버지 되심, 인간 영혼의 무한한 가치, 죄인을 잃음과 찾음에 대한 하나님의 슬픔과 기쁨,
죄의 용서, 하나님의 평화, 죄로부터의 구원, 축복의 확신 그리고 영광스런 승리 등을 발견한다.
예수님의 설교는 구속사적 설교의 방식으로 마가복음 12 장 37 절에 다윗이 메시야를 주라고
찬양했다. 이 설교에 대해 청중들은 영혼에 평안과 안식을 받는다.
셋째, 예수님의 설교의 특징은 비유적 설교이다. 이것은 대중이 알아듣기 쉬운 설교이다. 좋은
설교는 이해 되고 진리를 담으면서 쉬운 설교이다. 예수님께서는 무지한 대중들에게 쉬운 말을
사용하셨고, 많은 비유를 사용하셨다. 쉬운 말로 비유로 설명하였지만 들을 귀가 있는 자가 예수님의
말씀을 깨달을 수가 있다. 자기의 권위와 모든 것을 내려 놓아야 한다. 예수님의 설교는 회개의
설교, 천국의 설교, 사랑의 은총의 설교, 하나님 중심의 설교, 구원의 설교, 예언 성취의 설교이다.
이러한 설교를 통해서 청중들에게 구원의 길을 제시하셨다.

(3) 사도들의 설교
예수님과 사도들은 주로 회당에서 설교하였는데, 예배의 순서는 쉐마(Shema)의 암송(신앙고백),
기도 율법서(토라)의 봉독, 선지서 봉독, 그리고 여기에 대해서 교훈적인 설교가 덧붙여지고 축도로
마감된다. 설교의 장소는 회당이며 본문과 적용이 이루어졌다.70 사도들의 설교는 구약 성경에

69) Frederick F. Bruce, Expositor’s Greek Testament (New York: Charles Scriber’s Sons, 1921), 29.
70) 정성구, 「개혁주의 설교학」, 78.
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나타난 메시야 그리스도임을 증거하고, 예수 그리스도의 십자가의 부활을 통해서 속죄를 입증하고,
죄를 회개하고 그리스도를 믿으면 구원 얻는다는 것을 설교하였다. 사도행전 17 장 2-3 절에 “바울이
자기의 관례대로 그들에게로 들어가서 세 안식일에 성경을 가지고 강론하며 뜻을 풀어 그리스도가
해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너희에게 전하는 이
예수가 곧 그리스도라 하니”라고 말씀하는데, 이것이 초대교회 사도들의 설교의 내용과 방법과
정신을 설명하는 적절한 내용이다.
먼저 베드로는 구속사적 설교 모델로 설교하였는데, 하나님의 구속의 역사는 예수 그리스도에게
와서 절정을 이루고 그리스도의 죽으심과 부활로 완성되었다고 한다. 그는 청중들을 끌어들이는
대화의 방법도 사용했다. 그는 먼저 본문을 제시하였는데, 요엘 2 장 28-32 절에서 본문을
종말론적으로 강조하면서 결국 말세는 예수 그리스도의 죽으심과 부활 임을 강조하였다. 그는 오순절
설교에서 하나님의 나라가 이미 왔고 주님의 날이 성취되었음을 설교하고 사도행전 2 장 23 절과
24 절에서 “그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신 대로 내준 바 되었거늘 너희가 법 없는 자들의
손을 빌려 못 박아 죽였으나 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망에
매여 있을 수 없었음이라”고 하였다. 이는 창조주 하나님, 구속주의 하나님이 예수 그리스도를
죽음에서 부활하게 하시고 구속을 성취하신 구속사적 설교이다. 베드로의 설교는 시사성이 있으며,
변증적이며, 조직적이며, 통일적이며, 점진적이며, 간결한 케리그마적 설교이다. 그는 3 년 동안의
교육과 성령의 감동으로 위대한 설교가가 되어 그의 설교를 들은 사람들은 “우리가 어찌할꼬”하는
고백을 하게 되었고, 베드로는 “회개하고 예수를 믿으라”고 하였다. 그의 설교는 ① 하나님의 언약의
성취(행 2:16, 3:33-36) ② 하나님의 주권적 능력을 강조(행 3:13) ③ 구속을 성취하신
그리스도(행 10:34-43) ④ 성령의 사역(행 10:38, 행 2:38) ⑤ 구속 사역에 대한 윤리적
결단(행 2:40, 행 3:19) 등을 골격으로 한다.71
다음으로 스데반은 구약의 역사를 약술하면서 그 역사 가운데 하나님의 구원이 어떻게 나타났는
가를 밝히는 구속사적 설교이다. 그는 하나님의 언약을 저버리고 메시야를 십자가에 못박은

71) 정성구, 「개혁주의 설교학」, 81-2.
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이스라엘이 회개해야 할 것을 촉구한다. 그는 이스라엘 사람들이 대대로 하나님께서 보내신
선지자들을 박해하고 신앙적으로 타락이 계속되고 최후로 선지자들이 그토록 오시리라고 하신
메시야 마저 십자가에 죽인 것을 담대하게 책망한다. 특히 사도행전 7 장 52 절은 “너희 조상들이
선지자들 중의 누구를 박해하지 아니하였느냐 의인이 오시리라 예고한 자들을 그들이 죽였고 이제
너희는 그 의인을 잡아 준 자요 살인한 자가 되나니”라고 말씀한다. 그의 설교는 철저히 하나님의
주권적 구원과 언약에 초점을 두면서 이스라엘에 대한 비판을 가하고 있다.72
다음으로 바울의 설교는 청중의 이해, 설교 당시 방법과 형식, 예화의 따른 시, 예술 등 많은 것을
발견할 수 있다.73 그는 사도행전에서 9 번의 설교를 했다. 그의 설교는 기독교 신학과 신앙의 골격을
놓는 초석이 되었다. 바울은 예수 그리스도로부터 이방 전도의 사명을 받고 예수 그리스도의
십자가의 죽으심과 부활을 전하였다. 그는 수사학적인 방법을 사용하였다. 사도행전 17 장 2232 절의 아레오바고에서의 설교는 청중들이 대부분 스토익 학파의 철학자들로서 아덴 사람의 어두운
종교심을 언급하고 알지 못하는 신에게 라는 비석의 이야기부터 본론으로 들어가서 수사학을 설교에
연결시킨다. 본론에서 천지만물을 창조하신 하나님의 존재와 그의 우주적 편재를 말하고 우상숭배에
대해서 비판한 후 예수 그리스도의 성육신과 그의 십자가의 죽으심과 부활을 증거하고 구원을
선포하며 회개를 촉구하였다.74
바울은 청중의 형편에 맞추어 설교를 하지만 율법과 칭의의 문제를 다루고 자신이 예수
그리스도를 만나 변화된 삶을 증거하고 그리스도로부터 받은 사명을 고백한다. 그러면서 예수님의
죽으심과 부활을 강조하고 회개의 필요성과 회개에 합당한 생활을 강조한다. 또한 하나님의 예언의
성취를 강조하고 구원을 성취하시는 예수 그리스도를 담대히 증거하고 구속 사역에 대한 윤리적
결단을 촉구하면서 예수 그리스도의 부활을 강조했다. 청중에 대한 부분을 고려하여 그 때 그 때의
정황에 따라서 청중들을 감동시켜 청중들의 반응을 유도한다.

72) 後藤光三, 「설교학」, 42
73) Ibid., 43.
74) 정성구, 「개혁주의 설교학」, 86.
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3. 교회사에서 본 설교

1) 초대 교회에서의 설교
설교사에서 초대교회는 속사도 시대인 4 세기 말까지다. 초대교회 설교자들은 헬라적 학문에
몰두했던 학자들이 많다. 그러다 보니 자기들과 같은 처지에 있던 사람들에게 예수 그리스도의
복음을 변증하려고 했다. 복음의 변증을 통해 헬라인에게 복음을 전하였다. 속사도 시대인 주후
150 년경에 주일 예배 형식이 정착되었다. 순교자 저스틴(Justin Martyr)은 주의 만찬을 행하며
설교를 하였다. 로마의 클레멘트(Clement of Rome)는 설교에서 구약을 많이 이용했고 사도들의
교훈을 잘 지켰다. 그는 윤리적인 강조를 많이 하였고, 그리스도의 신성을 강조하였다.
익나시어스(Ignatius Theophorus)는 로마의 감독으로 순교의 기쁨을 나타내면서 믿음의 확신을
증거했다. 주일을 강조하고 예수 그리스도의 신성을 강조했다.
폴리캅(Polycarp)은 서머나 감독으로 요한의 제자였고, 요한복음과 요한 서신을 많이 인용하여
예수 그리스도 성육신의 진리를 증거하였다. 그는 설교에서 기독교의 순교를 논하고 구원을
논하였는데 구약성경을 인용하여 증거하였고, 그 자신도 순교하였다. 알렉산더의 클리멘트(Titus

Flavius Clement)는 신비적이고 문명된 헬라적인 기독교를 제시하며 기독교 신앙의 원리를
성도들에게 가르치기 위해 알렉산드리아에 문법학교를 만들었다. 그는 마가복음 10 장 17-31 절을
가지고 부에 대한 설교를 해석적으로 하였다. 그가 살던 시대에 기독교는 왕성해졌고, 그는 스토아
철학과 스승 판티니우스의 영향을 받아 신앙과 지식, 헬라 철학과 기독교를 조화하고 절충하려고
하였다. 그의 제자인 오리겐(Origenes)은 그의 부친의 순교로 어려움 속에 클레멘트 신학교에
입학하여 공부하고 후에 그 학교의 교장이 된다. 그는 뛰어난 신학자이며 유력한 설교가로서 그에게
와서 비로소 설교의 형식을 취했다.75 그는 강해식 설교 방법으로 성경을 깊이 있게 연구하면서
성경의 문자적 해석을 등한히 하고 우의적(allegorical)설명을 주로 하였다. 이 설교 방법은 현재에도
영향을 끼치고 있고, 로마 카톨릭이 의식적 종교로 바뀌는데 일익을 담당하였다. 성경 전체를

75) 정성구, 「개혁주의 설교학」, 97.
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여러가지 생활의 적용과 맞추어 영적해석으로 하면 문제가 된다. 강해설교를 해도 이러한 방식을
적용하면 성경의 권위는 떨어지게 된다.
터툴리안(Tertulianus)은 거짓된 이단들이 기독교를 공격할 때 이를 기독교의 진리로 변증하였다.
그는 헬라 철학화한 기독교를 비판했으며, 아카데미와 교회와 이단과 기독교가 무슨 상관이
있는가라고 하며 삼위일체를 설교하면서 태양에 있어서 빛, 열등을 설명하였다.
키프리안(Cyprianus)은 교회를 어머니로 하지 않는 자는 하나님을 아버지라고 할 수 없고 가톨릭
교회에 구원이 없다고 하였다. 그는 칼타고의 감독으로 순교하였다.76 아다나시우스(Athanasios)는
성경적이고 논리적인 설교를 통해 아리우스(Arius)의 예수 그리스도에 대한 하나님과 유사 본질론을
배격하고 삼위일체 하나님을 바르게 정립하였다. 크리소스톰(John Chrysostom)은 사람보다 하나님을
기쁘게 하는 일에 설교의 초점을 맞추고 가난한 자들에게 깊은 관심과 동정을 가졌으며 청중들의
상처를 알고 청중들의 상처를 달래주기 위한 방법으로 노력했다. 성경적 진리를 실존 상황에
적응시키며 영적, 사회적, 시대적 죄악을 지적하며 회개를 강조했다. 그는 설교할 때에 시사나
예화를 넣었고, 열정적인 설교로 청중들을 감동시켰다. 설명을 시작하여 예화로 전진하고 쉬운
단어로 자연스럽게 이야기 한다. 그가 남긴 설교는 천 편이 넘으며 명 설교가로 기억이 된다.
어거스틴의 설교는 수사학적 범주 내에서 설교학을 수립했다. 그의 설교는 다양하면서도 수사학에
매이지 않고 성경을 풀어가는 설교를 했다.77 그는 인간의 타락과 전적 무능을 설교하고 구원은 오직
예수 그리스도의 속죄와 성령에 의한 중생에 의한 것이라고 설교했다. 그의 설교는 은총의 설교이다.
그는 설교의 자료는 반드시 성경에서 얻어야 하며, 성경을 통해서만 지혜를 얻어야 한다고
주장했다.78 그리고 설교를 통해 청중들의 마음을 변화시키려고 노력했다. 그러나 그의 부족한 점은
성경을 정확히 해석하는데 약했고, 풍유적 해석을 사용했고, 성경 원어 해석이 약하고, 설교가
장황했다. 그럼에도 불구하고 그는 크리소스톰과 함께 당대 최고 설교가였다.

76) Ibid., 100.
77) Alfred. E. Garvie, A Guide to Preachers (New York: G. H. Doran, 1990), 73.
78) 정성구, 「개혁주의 설교학」, 106.
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2) 중세교회의 설교
중세 교회의 예배는 의식화 되어 하나님께 영광과 찬양을 돌리는데서 이탈하고 또한 일반인들이
전혀 알아듣지 못하는 라틴어를 사용해서 성경봉독이나 기도를 했다. 가톨릭은 의식적 종교가 되어
설교의 의미가 거의 사라지고 종교 강연이나 초대 교부들 설교문이나 강의를 읽는 것으로
대치되었다.79 기독교가 박해에서 벗어나 자유를 갖게 되면서 로마의 상류사회 사람들이 교회에
들어오게 되고 설교자들은 그들의 환심을 사기 위해 복음을 복음대로 증거할 수 없게 되었다. 또한
스콜라 철학이 들어와 성경에 여러가지 이교 철학과 지식을 보태서 여러가지 교회의 그릇된 전승을
붙여 성경을 뒤로 밀어냈다. 스콜라 철학의 논리는 신앙에서 이성의 진리와 이성에서의 진리가
조화된다고 생각하여 가톨릭교회의 정신을 지배했는데, 예배를 의식화 하고 설교를 약화시켜 교회의
암흑시대를 자초하였다. 중세 교회는 처음부터 성경 본문에 관심이 없었고 플라톤이나
아리스토텔레스의 격어나 교훈 중에서 인용하여 종교적인 연설로 사용하였다. 6 세기에 들어서는
성경 본문 읽는 것 자체를 중단했다. 중세 교회의 사제들은 성경 본문을 가지고 설교하는 것 자체가
부 자연스럽다고 생각하고 본문 때문에 설교자의 내용이 제한된다고 생각하여 탈출하려 했다.80 또한
로마 가톨릭은 전통 또는 교회가 성경해석자라고 해서 성경 내용을 교회의 전승이나 교의에
합치하도록 풀이하며 풍유적 해석도 가미하였다. 그리고 제사 의식이 복잡해지면서 사제의 역할이
중시되면서 사제와 평신도로 구분되었다. 설교의 암흑시대가 도래하고 미사에 있어서 성상 숭배,
유물 숭배 등이 왕성하여 우상 숭배 행위가 합법화 되어 예배의 중심이 되었다.81 중세 교회는
하나님의 말씀이 사라지고 강단을 잃어버렸다.
이러한 중세 암흑 시대에 버나드(Bernard of Clairvaux)는 겸손하게 말씀을 선포하고 교회를
보호하고 시대의 문제점을 독특한 방법으로 성경을 사용해서 비 성경적이며 이단적인 자들을

79) Ibid., 109.
80) Ibids.
81) De Witte T. Holland, The Preaching Tradition, A Brief History (Abingdon Preacher’s Library, 1980), 31-2. 정성구,
「개혁주의 설교학」, 110 에서 재인용.
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배격하였다.82 프란시스(Francis of Assisi)는 설교의 가르침과 설교자의 행위가 조화를 이루어야 함을
말하면서 “모든 사람을 존경하기를 원하며 또한 그리스도의 거룩한 계율에 복종함으로써 내 자신의
모범으로써 모든 사람들로 하여금 그리스도께 돌아오도록 하기를 원한다”83고 하였다. 그는 많은
사람들을 회개하게 하였으며, 설교에 감동받은 사람들이 부정하게 얻은 재물을 가난한 이들에게
나누어 주었으며, 그들 자신들의 부정한 생업들을 중단하였다. 아퀴나스는 청중들을 감화시키는
설교를 했다. 그의 설교는 분명하고 단순하고 실천적이고 상상력이 있었고, 가정을 하면서 생생한
비교를 사용했다.84

3) 종교개혁 이전의 개혁주의 설교자들
설교가 쇠퇴하고 침체될 때 개혁과 정화를 위한 노력은 계속되었다. 중세의 엉터리 설교자들로부터
서서히 복음적이고 개혁적인 설교가 나오기 시작했다. 이로부터 종교개혁이 서서히 시작되었다. 존
위클리프(John Wycliff)는 성직자들의 타락과 죄를 힘있게 공격하고 1378 년에 가난한 사제단을
조직하여 영국 전역에 다니면서 설교로 동역 하였다. 그의 능력 있는 설교와 저술은 수많은
사람들에게 영향을 주었다.85 그는 라틴어 성경을 영어로 번역하였고, 영국의 구석구석을
돌아다니면서 복음을 전하고 성경 사본과 위클립의 글들을 보급했다. 그는 교황청의 부패와 세속적인
일들에 대한 교황권, 그리고 가톨릭 교리의 화체설을 공격했다. 성경의 권위를 중요시하여 성경에
기초하여 설교를 하고 복음적인 교리를 전하였다. 그러나 스콜라적이고 풍유적인 해석에서
벗어나지는86 못했다. 하지만 어휘는 단호 했고 두려움 없이 당시의 교직자들을 공박하였다.

82) Ibid., 110-1.
83) Leo Sherley-Price, trans. St. Francis of Assisi (New York; Harper & Brothon, 1959), 62. 정성구, 「개혁주의 설교학」,
112 에서 재인용.
84) Edwin C. Dargan, A History of Preaching (Hodder & Stoughton, 1911), 241.
85) 정성구, 「개혁주의 설교학」, 119.
86) Ibid., 120.
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존 후스(John Hus)는 위클리프의 영향을 받았고, 깊은 사상가로서 신학자의 면모를 보였다. 그는
베들레헴 교회에서 목회를 하면서 개혁주의 입장을 수호하는 입장에서 설교를 하였다. 설교와 글로써
교회의 부패를 공격하였고 마틴 루터의 선구자가 되었다. 그는 성경을 근거로 교황청의 부패를
공격하였고, 화형대에서 순교하였다.87 그의 사상은 루터에게 영향을 주고 독일의 모라비안
형제단에게도 영향을 주어 일어나게 되었다.
기로라모 사보나롤라(Girolamo Savonarola)는 소년시절부터 죄악의 문제에 대해 민감하게
염려하고, 금욕적이고 깨끗한 삶을 유지하며 수도원에 들어가게 되었다. 견습신부로서 또는 예배
설교 학생으로서 그는 경건 생활과 학문에 큰 열심과 성의를 나타내었다.88 그는 중세 교회 장래의
설교 요점들을 발견했으며, 장차 그의 메시지에 담겨질 세 개의 유명한 예언을 하였다. 그것은
교회가 채찍을 맞게 되고, 새로워 질 것이며, 이 모든 일이 빨리 이루어질 것이라는 것89이다. 그의
설교의 주요 내용들은 교회와 세상의 부패에 관한 것이므로 타락한 성직자들로부터 증오와 미움을
사게 되고 결국 화형으로 순교의 잔을 마시게 되었다.

4) 종교개혁자들의 설교
종교개혁은 중세교회의 부패와 교황권의 남용에 대한 항거이며, 이에 대한 강단의 회복과 설교의
회복을 중심으로 한다. 어두운 중세 시대에 서서히 성경에 대한 관심이 많아지면서 의식적인
종교에서 말씀의 종교, 생명의 종교로 전환하려는 시도가 있었다. 종교개혁자들의 첫 작업은 성경을
번역하고 성경을 그대로 강단에서 설교하는 일을 시작한 것이다.90 개혁자들은 성경에 대한 재발견과
이 성경을 제자리로 돌려 놓는 운동을 하였는데, 강단을 통한 말씀 전파를 하였다. 설교의 시간이나
횟수는 회중의 요구에 따랐으며 제네바에서 세 교구로서 나누어져 매주 열 다섯번의 예배와 설교가

87) 정성구, 「개혁주의 설교학」, 122-3.
88) Dargan, A History of Preaching, 350.
89) 정성구, 「개혁주의 설교학」, 124.
90) Ibids., 126.
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행해졌다. 개혁자들은 말씀 중심의 강해 설교가 주를 이루었고, 본문에 나타난 하나님의 언약을
제시하였고, 성경을 읽고 설교하는 것이 예배의 중심부를 이루었다.
마틴 루터(Martin Luther)는 성경이 절대 무오한 하나님의 말씀임을 확신하며 설교의 원칙에
있어서 먼저 문법적인 지식을 가지고 성경 본문의 시대나 환경이나 그 밖의 고려할 일들을 이해하며
성경 문맥의 전후 관계를 파악하고 신앙의 조화가 있어야 함을 말한다. 신앙과 행위, 율법과 복음
사이에 조화를 이루어야 하며, 예수 그리스도가 성경의 중심주제가 되어야 함을 주장했다.91 루터
설교의 주제는 예수 그리스도 안에 나타난 하나님의 영광이 되어야 하고, 인간의 도덕적 의무와
영적인 본성에 대해서 역설했다. 그리고 성경에 대한 바른 해석과 적용이 그 특징을 이룬다.
오스카 파너(Oskar Farner)에 의하면 쯔빙글리(Huldreich Zwingli)의 설교는 충분한 학식과 매일의
연구에 의한 결실들로 특징 지워지고 단순성, 확신, 열의에 의한다. 그는 청중들에게 회개와
구속자에 대한 성경적 신앙을 촉구했다. 시민들의 행위와 동기들을 검토하여 그 행위를 폭로하고
또한 그들 지도자들의 정치적 도덕적 결함들을 폭로했다.92 이제 성경이 전통을 지배하게 되었고,
성경으로 예수 그리스도 중심의 설교를 할 수 있게 되었다.
존 칼빈(John Calvin)은 목회자이며 강해설교를 주로 하였다. 그는 교회 개혁의 틀로서 하나님의
말씀을 진실하게 설교하였고, 성경 강해 설교방식으로 설교를 하였다. 하나님 앞에서 확실한 교리를
붙들고 일생 동안 설교자로 살았다. 그는 성경에 대한 직접적이고 정확한 지식을 가지고 설교를
준비하여 강해설교를 하였다. 속기사 데니스 라구니에 의해서 보존된 2,050 편 정도의 설교와
종교개혁 전집에 구약 571 편, 신약 397 편 합쳐서 868 편이 수록되었다.93
종교개혁 당시 성경에 대한 직접적이고 정확한 지식이 관심을 끌던 때이므로 강해설교가 효과가
있었다. 칼빈은 냉철하고 조직적인 그의 의지 그리고 천재적인 그의 암기력 또한 성경에 철저하게
근거하여 설교를 하였다. 성경의 원문에 충실하면서도 그 시대에 적용시키는 예민한 시선을 가지고

91) Thomas H. Pattison, The History of Christian Preaching (Philadelphia; American Baptist Publication Society, 1903), 136-7.
92) Oskar Farner, Huldrich Zwingli Vol. Ⅱ (Zurich: Zwingli-Verlag, 1954), 94.
93) 정성구, 「개혁주의 설교학」, 137.

36

신속한 지각, 능력 있는 표현, 현실에 대한 센스가 어우러져 성경의 깊은 뜻을 드러내고 청중들에게
깊은 인상을 심어 주었다. 성령의 감동에 의지하여 살아계신 하나님의 말씀으로 설교를 선포하였고,
성경 전체를 차례로 설교하였다. 칼빈은 단순하게 설교했고, 항상 목회의 현실에 적용하였다.
원문대로 설교하고 성경 각 권과 각 장의 중요성을 고려하였고, 성경은 성경으로 강해되고 해설
되었다. 오직 성경으로 성경 전부를 증거하였다. 하나님 중심적인 신학의 틀 위에 세워져서 하나님의
절대 주권에 대한 분명한 고백이 그로 하여금 설교가 하나님의 면전에 있는 것처럼 행하였다.94
순수한 하나님의 말씀을 선포하는 설교를 통해서 교회를 교회되게 하고 하나님의 말씀을 강해하였다.
알프레드 E. 가비(Alfred E. Garvie)에 의하면 존 낙스(John Knox)는 하나님께서 자신의 혀를
하나님을 두려워하지 않는 이 세대를 향하여 이 세상의 권세자들과 국가들에게 변화와 개혁을
선포하며 하나님의 말씀이 완전히 성취되리라는 사실을 알리는 나팔로 삼으심을 인정한다. 그는
무지한 자를 일깨우고 슬픔에 잠긴 자들을 위로하고 연약한 자들을 강건하게 하며 타락한 시대에
죄악과 오만에 빠져 있는 사람들을 견책하는 것이 하나님께서 내리신 소명이라고 여기고95 맡겨주신
설교의 사명을 감당했다.

5) 종교개혁 이후의 설교
루터와 칼빈 이후 개혁교회는 서로간의 신학 논쟁이 심화되어 개혁주의 정신도 사라지고 합리주의
철학과 과학이 발달하여 개신교의 스콜라티시즘(Scholaticism)이라고 하는 이지주의가 대두되면서
설교 형태도 변하였다. 이들의 특징은 기적, 계시로서의 성경, 그리고 신인이신 그리스도마저
부정하고 예배는 오직 하나님께만 드리고 그리스도는 도덕 교사로 전락시켰다. 그러므로 복음의
본래적 의미도 상실되면서 합리주의 신앙에서 이신론이 생겨났는데 이것은 이성에 의하여 발견된
자연법칙의 원리를 종교에 응용하며 설명하였다.96 이와 보조를 맞추어 17 세기 초에 스콜라적인

94) Ibid., 140.
95) Alfred. E. Garvie, The Christian Preacher (New York: Charles Scribner’s Sons, 1921), 152-6.
96) 後藤光三, 「설교학」, 65-6.
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설교 방법이 등장하여 세밀하고도 분석적인 설교 구조가 나타나면서 설교가 무미건조해졌다.
그리하여 17 세기 말에 경건한 복음주의 경향이 나타나면서 결단을 촉구하는 복음주의 설교를
지향했다. 이러한 경향성은 부흥 설교가들에게서 찾아볼 수 있는데 미국 설교의 전형적인 설교
흐름의 기초가 되었다.97
존 번연(John Bunyan)은 천로역정 저자로서 자신의 종교적 체험이 그의 설교와 함께 천재적
소질을 더하여 세심하고 마음이 넓은 태도와 목회자로서 복음주의자들의 서술의 관점에서
설교하였다. 그는 기독교적 목회 철학을 가지고 솔직하고 단순하게 청중들의 마음을 사로잡고
영원하고 보편적인 진리에 대해 설교하고 중심주제가 뚜렷하였다.98
리차드 백스터(Richard Baxter)는 그의 저서 ‘성도의 영원한 안식’을 통해 진실한 그리스도인이
천국에 갈 수 있음을 역설하며, 그의 설교를 통해 그가 목회한 도시를 변하게 하였고 영혼을
치료하였다. 그의 설교를 들은 사람들은 무신론에서 유신론으로 돌아섰으며, 그의 설교는 삶 속에
나타났다. 그의 빛나는 눈동자, 감동을 주는 천부적 음성, 살아있는 지성과 열광적인 언변, 순수하고
영묘하고 진지한 설교자로서 감동을 이끌었다.99
조지 폭스(George Fox)는 영적 진리를 탐구하고 교회를 떠나 신비적 체험에 의한 설교를 했다.
그는 퀘이커파를 조직하였고, 퀘이커 교도에게 비추어진 내적인 빛은 성경의 저자가 받은 영감과
같다고 보았다. 저들은 교역자 직분을 부정하고 의식도 필요 없다고 하였다. 집회는 사회자도
설교자도 없이 누구나 성령을 받은 자가 기도하고 말하였다. 이 신앙은 핍박을 받아 미국으로
건너가서 윌리암 펜이 자기의 식민지인 펜실베니아를 식민지로 개방하고 퀘이커 교도를
초청한데서부터 미국에 많이 퍼졌다.100

97) Vernan L. Stanfield, The History of Homiletics, 53.
98) Alfred. E. Garvie, A Guide to Preachers, 159.
99) Ibid., 160.
100) 정성구, 「개혁주의 설교학」, 153.
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요한 웨슬레(John Wesley)는 청교도의 감화와 모라비안 파의 영향을 받아 감리회 운동을 일으켰다.
그는 성경을 깊이 묵상하여 설교하였고, 그가 발견한 것을 다른 사람들과 함께 나누며 거룩함과
하늘에 이르는 길을 가르쳤다. 그의 설교는 단순하고 죄를 책망하고 회개를 권고하며 믿음으로
구원받는 복음적 설교를 하였다. 웨슬리는 성경을 원천적인 근거로 하여 성경적 해석과 더불어 성화
교리를 취급하였다. 웨슬레 설교의 특징은 아르미니우스적인 인간 책임을 강조하였다. 그는
교의적이고 복음적인 설교를 하였다. 그는 설교할 때, 성구 인용이 많고 논리적 전개가 강하고 말의
명확성과 논리성이 있다. 그러므로 과장적인 표현이 없다. 격렬하지 않으나 청중을 움직이는 힘이
있다. 죄에 대해 신랄한 공격을 한다. 복음의 진리를 실생활에 응용하는데 철저했다. 그의 신학의
중심은 구원론에 있고, 성화가 구원론의 중심이며 성화를 강조하여 성화 교리의 꽃을 피웠으며,
개신교 신학의 완성을 이루었다.101 그의 설교는 신학과 실천의 통전적 조화를 이루고, 이론과 실천이
하나되어 현실을 직시하면서 거기에 타당한 메시지를 전하면서 구원을 강조하였다.
사무엘 러더포드(Samuel Rutherford)는 1600 년 스코틀랜드 출생으로 작은 시골교회에서 목회를
하면서 많은 어려움과 고초가 있는 가운데에도 당시의 신학을 비판하였다. 그는 ‘하나님의 은혜를
변증적인 연습’이라는 책을 저술했는데, 이 책에서 그는 당시의 약한 신학에 대해서 공격하고
칼빈주의의 입장을 바르게 지적했다. 그러나 대감독 라우드 정당의 반대를 불러 일으켜서
1638 년까지 아버딘으로 추방을 당했으며 스코틀랜드에서 다시 설교하지 못하도록 금지 당했다.
그러나 역사는 계속되어 옥중에서도 은혜로운 저서와 옥중 서신을 많이 남겼다. 그는 웨스트민스터
신앙고백을 쓰는데도 조력하였고, 1644 년에 ‘법과 군주’라는 저술을 하여 대영 제국에 우리가
주님의 왕관을 갖지 못했기 때문에 주께서 왕관을 옮기셨다고 경고했다.102

101) 김홍기, 「존 웨슬리 신학의 재발견」(서울: 대한 기독교서회, 1993), 86.
102) 정성구, 「개혁주의 설교학」, 157.
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6) 19 세기의 설교
19 세기 전반에 성경에 대한 고등비평가들의 공격과 찰스 다윈의 진화론이 등장했지만 설교
강단은 하나님의 말씀인 성경을 굳게 수호하고 미국과 영국에서 개혁주의와 복음주의 목회자들의
설교를 통해 영적인 각성을 불러 일으켰다. 영국에서 알렉산더 맥크라렌(Alexander Machraren)은
1869 년 이후 맨체스터에서 매주 2,000 명이 넘는 청중에게 설교하였고, 32 권의 강해 설교를 통해
청중들에게 감동을 주었다.103 캠벨 모건(Cambell Morgan)은 생활 속의 설교가이며, 본문의 석의와
해석과 예화로 풍부한 천재적인 설교가이다. 그는 계시된 진리를 선포하며 그의 영적인 감화력은
현재까지 영향을 미친다.104 마틴 로이드 존스(Martin-Lloyd Johns)는 본문 연속 강해설교를 하였으며,
그의 성경 해석 방법은 의사가 환자를 진료하는 방법으로 접근하여 치유하는 통찰력을 가지고
있었다. 그는 모든 설교가 신학적이요 영적이요 강해적이어야 한다고 강조하며105 말씀을 통한
영적인 감화력을 통해 청중들에게 감동을 끼쳤다.
미국에서 설교의 시작은 1620 년 플리마우스(Plymouth)부터이고 설교는 여러 세대를 거쳐 미국의
종교와 정치를 좌우하는 강력한 도구가 되어왔다.106 초기 뉴 잉글랜드 시대에 영국의 청교도들과 존
코튼(John Cotton)이 활발하게 설교를 하였고, 이후에 메노나이트와 모라비안 등이 미국으로 건너와
교파의 분포가 바뀌게 되었는데, 이 때에 영향을 준 설교가가 존 로크(John Locke)이다. 존 코튼은
초기에 인간의 자유의지를 강조하였으나 후에 그의 사상에 변화가 오면서 하나님의 절대 주권에
대해 설교하였다. 구원은 하나님께서 주시는 선물이며 인간은 예수님을 만나야 한다. 미국의 초기
이민자인 청교도들은 개인주의적인 기질이 있었고, 회중의 자치 제도로 봉사했다.
앵글리칸(Anglican)이 지배적이었던 중남부를 포함, 미국 초기 교회는 평신도들의 역량이 막강했다.
교구민들로 구성된 교구회는 막강한 힘으로 교회를 조정했고, 심지어 대주교로부터 파송된

103) 주성호, 「21 세기를 위한 설교학」, 86.
104) 조태희, 「21 세기 목회와 강해설교」(서울: 쿰란출판사, 1996), 67-8.
105) 정근두, 「로이드 존스 설교론」(서울: 여수룬, 1994), 66-7.
106) 주성호, 「21 세기를 위한 설교학」, 87.
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목사까지도 거절했던 사례가 있었다.107 이 당시 교회의 설교에 영향을 준 것은 존 로크(John

Locke)의 자연권에 관한 저서들인데, 그의 저서 ‘계약론’, ‘성경에서 제시된 기독교의 합리성’, ‘관용에
관한 4 장의 편지’ 등은 주로 정교의 분리를 외치며, 자유 국가 속의 자유 교회를 주장했다.108
국가는 공통적 유익을 위해 자신의 자연권 중 일부를 스스로 포기한 국민들로부터 재가를 받아야
한다. 개인적이요 개척 자립 정신이 강했던 당시의 사람들은 설교도 그러한 방향에서 듣기를 원했다.
1720 년 중반부터 독립혁명 때까지 신앙 부흥 운동이 일어났고, 여기에 백성들은 힘을 얻었다.
미국 대 각성 시대에 독일 경건주의 목사 프릴링 하이센(Theodore Jacob Frelinghuysen)은
1720 년에 뉴저지의 라리탄 밸리의 3 교회를 돌보기 위해 부임했다. 그는 신앙의 내적인 체험을
설교하면서 그들을 회심시키고자 했다. 젊고 가난한 자들은 그를 따랐고 상류 부유층에서는
싫어하였고, 저항이 있었으나 오래지 않아 그의 회중 가운데 서서히 부흥이 일어나기 시작하면서
대각성 운동의 발단이 되었다.109 부흥운동은 신앙의 내적 체험을 강조하는 경건주의로 시작하여
하나님 앞에서 모든 인격은 같다고 외치면서 사람들의 마음은 움직였다.
조나단 에드워드(Jonathan Edward)는 노샘프턴(Northampton)의 조합교회에서 20 여년간 담임
목회를 하며 1734 년 12 월에 “믿음으로 의롭게”라는 제목의 연속 설교를 시작으로 미국 대 각성
운동을 일으켰다. 당시 미국 사회의 도덕은 타락하고 부패하였는데, 이 대 각성 운동으로 수 많은
사람들이 성령의 감동으로 교회를 나오게 되었고, 교회마다 회개의 눈물과 울부짖는 기도가
넘쳐났다.110 그는 하나님의 진노와 사랑을 동시에 외치며 결국 죄와 영원한 형벌의 위험을 깨닫게
하고 동시에 하나님의 사랑 가운데 있는 구원을 깨닫게 하였다. 대각성운동은 각 교회들의 성장에
자극을 주어 교회들이 개척되고 부흥하게 하는 역할을 했다.

107) 정성구, 「개혁주의 설교학」, 170.
108) Ibid., 171.
109) Ibid., 172.
110) Ibid., 175.
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미국 독립전쟁기에는 교회와 강단이 매우 활동적인 시기였다. 회중 교회, 장로교회, 침례교회 등이
당시 혁명을 적극 밀어 주었고, 혁명의 정당성을 주장하여 1776 년에 미국 식민지는 독립을
선언했는데, 이 때에 성직자들은 사역과 본질에 있어 청중들에게 축복과 비전을 제시했다.111
미국 건국 초기에 신앙의 자유가 인정되었고, 당시 챨스 피니(Charles Grandison Finny)는 회개를
강조하며 부흥운동을 주도하였다. 1830 년대에는 노예제도와 관련하여 지지파 설교자와 폐지화
설교자 양대 세력이 그들이 설교할 때에 각 지역의 입장을 성경적으로 변호하였다. 성경적인 기준을
자신들의 형편에 맞추었다.
무디(Dwight L. Moody)는 1880 년에 부흥운동을 했는데, 성도들의 진정한 회심에 초점을 두고,
사람들이 진정으로 예수 그리스도를 만나서 회심하도록 돕는 일에 역할을 다하면서 각 도시들의
사회적, 도덕적 환경들의 변화를 위해 노력하였다.

7) 최근 설교 동향
20 세기 설교의 동향은 교회 성장의 활기에 힘입어 성경 본문을 중요시하는 강해설교의 방식이
발전하고 성경에서 문제 해결의 답을 찾으려는 노력이 있었다. 앤드류 블렉우드(Andrew W.

Blackwood)와 칼 바르트(Karl Barth), 부트릭(G. A. Buttrick), 차펠(C. G. Chappell), 포스딕(H. E.
Fosdick), 가쉽(A. J. Gossip), 홀톤(D. Horton), 죤스(E. De Witte Jones), 멕카트니(C. E. Macartney),
마이어(W. A. Maier), 뉴톤(J. F. Newton), 니몰러(M. Niemoller), 필립(H. C. Phillips), 포티트(E. M.

Poteat), 레이드(James Reid), 쉐러(P. E. Scherer), 시주(J. R. Sizoo), 속크만(R. W. Sockman),
스튜어트(J. S. Stewart), 웨더헤드(L. D. Weatherhead) 같은 사람들이 영향력 있는 설교를 하였다.112
1970 년대에 영국의 자유교회에서 유능한 설교자들이 등장했고, 그 중 도날드 코건(Donale

Coggan)은 영국교회의 설교 회복에 큰 자극을 주었으며, 그는 반세기 동안 말씀의 사역에 즐거움이

111) Ibid., 179.
112) John Stott, 「현대교회와 설교」, 59-74.
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있다고 말하는 능력의 설교자113였다. 그는 설교자에 대해서 하나님의 준비와 인간의 필요 사이에
있는 자가 곧 설교자 라고 하면서 인간의 죄를 용서에, 인간의 필요를 하나님의 전능에, 인간의
탐구를 하나님의 계시에 연결시키는 것이 과업이라고114 했다.
영국의 자유교회에서 1938 년부터 런던의 웨스트민스터 교회를 맡아서 설교한 마틴 로이드 존스
목사는 성경의 권위와 예수 그리스도 은총에 관해서 열정적으로 설교를 하여 1950-60 년대에
힘있는 설교자로서 전 세계에 영향력을 끼쳤다. 존 스타트(John Stott) 목사도 영국을 대표하며 그의
책들이 번역되고, 프란시스 쉐퍼(Francis Schaeffer), 척 스미스(Chuck Smith), 존 맥아더(John

MacArthur), 챨스 스윈돌(Charles R. Swindoll), 케네디(Kenedy)115등이 설교자로서 강해 설교를
통해서 영향력을 끼쳐 왔다.
화란에는 아브라함 카이퍼(Abraham Kuyper), 구속사적 설교를 제창한 스킬더(K. Schilder),
홀베르다(B. Holwerda), 베인호프(C. Veenhof), 더 그라프(De Graaf)116등이 화란교회에서 설교로
영향을 미치고, 이들이 구속사적 설교를 강조하여 관심을 갖게 한다.

4. 설교에 대한 신학적 고찰

설교는 교회와 연합된다. 교회의 권위가 확립될 때에 설교가 그 자리를 얻고, 동시에 설교가
살아날 때에 믿음의 사람들이 진리를 향한 횃불을 더욱 높이 들어 하나님의 참된 뜻을 추구한다.117
성경에서 예수님은 제자들에게 하나님의 나라를 설교하셨고, 따라오는 많은 무리들에게도
설교하셨다. 초기 교회에서 이미 설교가 복음전파와 교회의 확산에 큰 역할을 하였고 신약 성경을
통해 확인된다. 사도행전 2 장 42 절에 “그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며

113) Ibid., 92.
114) Ibids.
115) 정성구, 「개혁주의 설교학」, 190.
116) Ibids.
117) 정장복, 최영현, 「예배와 설교의 뿌리」 (서울: 예배와설교아카데미), 33.
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오로지 기도하기를 힘쓰니라”고 말씀한다. 당시에 설교가 유대교의 회당을 비롯해서 여러 장소에서
선포되었고, 바나바와 바울이 함께 안디옥에서 말씀을 전하기도 했고(행 15:35), 떡을 떼며 긴
설교를 하기도 했다(행 20:7). 신약성경 안에서 설교가 사도들의 활동과 복음전파에 있어서 중요하며,
예배도 설교가 있어야 그 모습을 갖추어 가는 것을 보게 된다. 성경을 근거로 하여 설교의 신학적
의의를 몇 가지로 살펴보자.

1) 설교의 원천은 오직 성경이다
설교의 뿌리를 성경에서부터 찾는 노력에서 진정한 말씀의 전달을 향한 과정이 시작되며, 교회를
통해 하나님의 말씀은 전달된다. 하나님께서 예배를 통해 인간을 부르시고 하나님 앞에 나아오게
하신다. 우리의 마음을 여시고 은혜로 채우시며, 하나님의 사랑을 실천하는 새로운 순종으로
인도한다. 예배는 하나님이 인간을 대상으로 행하시는 적극적인 구원의 방편이다.118 하나님의 성전인
성도들이 모여 서로 사귐을 갖고 결단을 하며 기도와 찬양, 성경을 읽고 설교하고, 성찬식을
행함으로, 헌신의 마음을 여러 다양한 행위로 표현하고 기독교 예식을 행함으로 하나님을 예배한다.
성찬은 그리스도의 죽음을 기념하며, 떡과 포도주를 통해 예수 그리스도께서 성찬에 참여한 사람들이
하나 되게 하시며 그들의 생명을 받아 그 분이 드린 자기 희생의 제사에 참여하게 하신다.119 언약을
새롭게 확인 받고 성도들이 하나님의 뜻을 기억하고 하나님의 나라가 도래하기를 기다린다. 예배는
성도들이 그리스도의 말씀에 마음을 열고 그 분의 판단을 받아들이며 그 분의 약속으로 말미암아
기뻐하고, 그 분의 제자로 살아갈 힘을 얻게 하는 목적이 있다. 하나님께 드리는 온전한 예배는
성도들이 하나님이 인도하시는 예수 그리스도의 사랑과 순종 안으로 들어가 그 말씀을 실천하게
한다. 예배에 있어 설교는 성도들이 올바른 예배를 드리게 하며 삶의 실천으로 하나님께 예배 드리는
삶으로 나타나게 해야 한다. 설교를 통해 성도들이 늘 예수 그리스도를 만나게 하며, 또한 예수
그리스도의 살과 피를 늘 기념하고 묵상하게 하여 예수 안에서 살아갈 수 있도록 인도해야 한다.

118) Ibid., 62.
119) Ibid., 63.
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이를 위해 예배에 선포되는 설교는 성경이 바탕이 되어야 하며 언제나 예수 그리스도를 근거로
하여 하나님의 말씀으로 선포해야 되지만 또한 하나님의 말씀 전체를 선포해야 한다.120 설교의
원천은 오직 성경이다. 성경적이 되지 못한 경우가 있기 때문에 문제가 되는 경우가 많이 있다.
설교자가 성경 본문을 봉독함으로써 설교를 시작하지만 본문에서 벗어나는 경우가 많다. 설교는
본질적으로 그리스도를 통한 하나님의 구원의 역사와 그 역사를 이루신 성경의 진리를 선포하는
것이다. 성경을 떠난 설교는 하나의 종교 에세이 또는 인간의 사고를 발표하는 종교적 연설에
불과하다.121
낙스(John Knox)는 “시대적인 사건, 문학, 철학, 정치, 이데올로기 등이 메시지의 재원은 될 수
없을 뿐 아니라 심지어 설교자 자신의 경험과 감정까지도 설교의 원천이 되어서는 안된다. 오직
설교의 메시지는 성서에만 그 원천을 두어야 한다.”122고 했다. 챨스 바레트(Charles K. Barret)는
“설교자는 자신을 나타내거나 자기 주장을 교인들에게 소개하기 위하여 강단에 서서는 안된다.
설교자는 가능한 한 인간적인 설명은 적게 하고, 성서에 담겨있는 하나님의 진리를 증거하기 위해
강단에 서야 하는 것이다.”123라고 했다. 성경적 설교는 성경적 진리를 그대로 드러내야 한다. ‘성경의
인용 구절 수나 본문 인용의 빈도 수가 아니라 설교의 내용이 성경이 말하고 있는 본질적인 사상을
드러내고 있느냐’가 중요하다. 또한 성경 이외의 자료, 예화, 예증을 사용할 때 그 자료들이 예수
그리스도의 계시의 빛 안에서 조명 되었느냐 하는 것이 중요하다. 예수님께서도 성경을 이해시키기
위해 성경 이외의 예증적 자료를 풍부하게 사용하시며 비유로 설교하였다.124 바울도 성경 이외의
예증을 사용하였다. 그러므로 그와 같은 자료를 사용하는 것이 문제는 아니며 어떤 형태이든지
설교의 형식을 띠고 있다면 반드시 계시의 조명을 받아야 하며 성경의 말씀으로부터 검증되어야

120) 주성호, 「21 세기를 위한 설교학」, 27.
121) 정장복, 「성서적 설교와 그 진전 과정에 대한 이해」 (장신 논단: 제 3 집, 1987), 154.
122) John Knox, The Integrity of Preaching (New York: Abingdon Press, 1957), 3.
123) Charles K. Barret, Biblical Problems and Biblical Preaching (Philadelphia: Fortress Press, 1960), 3.
124) 이중표, 「교회 성장과 케리그마 설교」 (서울: 쿰란출판사, 1988), 67-8.
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하고 나아가 성경의 본질인 예수 그리스도의 계시의 빛에서 조명되어야 할 것이다.125 또한 약화된
성찬을 매주 회복하고 성찬의 의미를 강조하여 성도들이 예수 안에 늘 들어가서 묵상할 수 있도록
해야 할 것이다.

2) 설교는 다리 놓기와 연결이다.
설교는 성경 본문의 시대와 현대를 연결하는 다리 역할을 한다. 본문의 세계와 오늘의 세계 사이에
다리를 놓고, 본문과 오늘의 상황을 하나의 안목으로 연결해야 한다.126 설교자는 2000~3000 년
전에 주신 하나님의 말씀을 잘 해석하여 오늘날 청중들에게 구체적으로 무엇을 말하는지 답해야
한다. 청중들이 성경을 오늘 나에게 주시는 하나님의 말씀으로 받고 감격하면서 순종의 삶을 살 수
있도록 인도해야 한다.127
설교자는 현대의 청중들이 이해할 수 있는 언어와 단어를 사용하면서 논리적 전개를 통해 말씀의
깨달음과 감동을 인도해야 한다. 본문의 전개와 관련하여 예화를 사용하고 청중들이 충분히 이해할
수 있도록 전개하는 논리가 필요하다. 성경 말씀의 해석과 적용을 바르게 전개해야 한다. 성경이
모든 시대 모든 사람들에게 관련되므로 시대마다 적합하게 전해져야 한다. 하나님의 말씀에서
시작하여 하나님의 말씀 위에 세워지며 하나님의 말씀에 순종해야 한다. 성경의 진리가 오늘을
살아가는 사람들에게 들어가도록 설교자가 놓는 다리가 성경 메시지의 내용을 보존하면서 청중들의
상황을 고려해야 한다. 오늘날의 상황과 연결해서 현대의 청중에게 본문의 의미가 무엇을
말씀하는지, 어떻게 적용이 되는지를 말해야 한다. 성경 시대의 상황을 오늘의 세계와 연결하는
다리가 필요하며, 성경의 가르침이 현대인에게 적용 되는 방법과 문제 해결에 도움이 되어야 한다.
말씀의 바른 해석을 통해 생동감 있게 전해져야 한다. 하나님 중심, 그리스도 중심으로 전해야
한다. 언약의 하나님으로서 예수 그리스도를 통한 구원의 언약을 주시고 이루시며 택한 자를

125) Ibid., 68-9.
126) 정성구, 「정성구 교수의 신학과 설교」(도서출판 이레서원, 2008), 42.
127) Ibid., 43.
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보존하심으로 언약의 성취를 이루신다. 그러므로 언약적 관점에서 구원을 이루신 그 예수님을 바르게
증거하고 그 분의 말씀하신 바를 잘 이루어 가도록 전해야 한다. 영원과 현재를 드나들고 거기와
여기를 드나들고 그 때와 지금을 드나들면서, 그 때 거기의 계시를 여기와 지금에 연결해야 한다.128
현대의 여러가지 문제로 어려움에 있는 청중들에게 영원한 창조주요 구원자이신 하나님을 만나고
중보자 예수 그리스도를 만나도록 해야 한다. 하나님의 말씀에 대한 확신을 가지고 하나님의 말씀이
성경에 기록된 말씀으로서 오늘날 청중들에게 구체적인 삶의 등이요 빛이 되심을 영적인 통찰력으로
전해야 한다.

3) 설교는 선포적이다.
설교자는 하나님의 말씀의 선포자로서 말씀을 선포해야 한다. 설교자는 설교에 있어 성경 본문의
지배를 받아서 청중들의 영적인 유익을 위해 하나님의 말씀을 전하는 것이다. 성경이 우리 마음 속에
말하여 질 때 하나님의 말씀인 성경을 내 안에 받아들여야 한다. 그런 의미에서 말씀은 설교의
선포를 통해 내 안에 더욱 확실하게 들어오며 다시 한번 그 말씀을 상기하며 실천하는 능력을 갖게
될 것이다. 신명기 11 장 29 절에도 “네 하나님 여호와께서 네가 가서 차지할 땅으로 너를 인도하여
들이실 때에 너는 그리심 산에서 축복을 선포하고 에발 산에서 저주를 선포하라”고 말씀하면서
하나님의 명령대로 선포를 말씀한다.
하나님의 말씀은 모든 사람이 구원받는 것을 원하신다고 할 때 온 백성들에게 말씀하는 것이며,
택한 백성들이 구원에 이를 수 있도록 회개할 것을 명하시는 것이다. 하나님의 말씀의 선포를 통해
악인이 돌이켜 회개하기를 원하시며 그 선포의 말씀을 통해 우리를 부르시고 권고하시고 회개
시킨다. 하나님께서 우리를 인도해야 하며 우리는 순종과 믿음으로 그의 말씀을 받고 복음이
우리에게 전파되므로 우리는 그 말씀에 순종함으로 나아가야 한다.

“예수 그리스도는 자신을 선포하는 유일한 설교자이다. 자신을 알리는 것은 그의 의지이다.
그는 설교자를 그의 말씀에 봉사하는 자로서 세우신다. 설교하는 인간의 권위는 그
인간으로부터의 파생이나 그 인간의 반영이 아니며 또한 그 인간의 경험도 신분도 아니다.
128) 정성구, 「개혁주의 설교학」 (총신대학교출판부, 1991), 546.

47

그것은 성령에 의한 예수 그리스도의 권위보다 적지 않으며 중요성이 적지 않다. 왜냐하면
설교자는 그리스도 자신이기 때문이다.”129

예수님께서 자신을 선포하시는 유일한 참 설교자이시며 설교자는 그리스도 안에서 하나의
도구로서 하나님의 말씀을 선포하는 것이다. 설교자는 이러한 예수 그리스도, 하나님의 말씀을 잘
대언하여 선포하는 것이다. 십자가의 도가 하나님의 능력인데, 이 능력으로 하나님의 말씀을
선포하는 것이다. 설교의 본질은 예수 그리스도의 고난과 죽음과 부활을 통한 구원의 역사가
중심이며 죽었던 심령이 살아나는 구원의 나팔이며 구원의 복음이다. 케리그마가 있는 설교만이
구원의 역사가 일어나며 생명 운동이 일어난다.130 설교의 목표는 복음의 선포이며, 이 복음의 선포는
초대교회 오순절에 모여든 수천 명의 군중이 베드로의 설교에 “형제들아 어찌할꼬”하는 통회 자복을
하게 만들었다. 베드로가 담대히 외치는 케리그마, 예수 그리스도의 복음 앞에 청중들은
두려워하였고, 저들이 복음을 사실로 받으면서 성령께서 저들의 마음을 감화 감동시켰고, 초대교회가
든든히 세워졌다. 설교자는 십자가에서 죽으시고 다시 부활하신 그 예수 그리스도의 복음을 선포할
때, 생명의 역사, 구원의 역사, 회개의 역사가 일어나며 그러므로 설교는 선포이다.

4) 설교는 교훈적이다.
설교는 진리되신 예수 그리스도와 그의 말씀을 전파하는 것이다. 그리고 그리스도인으로서
살아가야 할 삶 전체를 포함하여 전하는 것이다. 그것은 복음으로서 나사렛 예수 안에서 하나님께서
인간에게로 돌이키는 이야기이며, 우리들도 역시 예수 그리스도 안에서 하나님께로 돌이키는
것이다.131 그리고 세상으로 돌이켜 의로운 삶을 통해 그리스도의 빛을 비추며 복음을 전하여
그리스도의 교훈을 사람들에게 전해야 한다. 복음은 하나님이 어떤 분이시고 우리가 누구에게
속하였는 가를 전하는 것이다. 복음서는 예수님의 생애와 교훈에 관한 역사를 이야기 형식으로

129) Dietrich Ritschl, 「설교의 신학」 (대한기독교서회, 1990), 32.
130) 정성구, 「정성구 교수의 신학과 설교」, 65.
131) Richard Lischer, 「설교 신학의 8 가지 스펙트럼」, 정장복 역 (서울: 예베와설교아카데미, 2008), 65.
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풀어서 쓰고 있는 하나님의 계시자로서 예수님에 대한 신앙고백에 기초한 신앙 선언이다.132 그
선언은 하나님의 백성들이 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿고 그 이름을 힘입어 생명을
얻게 하는 데 있다.
우리는 예수님께서 오셔서 진리로 말씀하시며 그의 백성들을 향해 결정적인 전환을 감행하시고
하나님의 계시자로서 오신 그 분의 삶의 근본적인 의미를 깨달아야 한다. 복음은 기독교인들이
날마다 새로운 것으로 선포하는 기쁜 소식이며 하나님께로 돌이키는 소식이다. 복음은 구원하는
진리이며 모든 진리의 출발점이며 우리로 하여금 결단을 촉구한다. 모든 시대에 교회의 동일성과
정체성은 교회가 주님으로부터 받아 사람들에게 전했던 동일한 진리를 전했다. 설교는 그리스도
중심적이 되어야 하며 하나님의 계획과 섭리가 드러나고 성도들의 삶을 온전히 인도할 수 있도록
전해야 한다. 성경 본문에서 출발하여 그 안에 포함되어 있는 주제를 발전시켜서 진리와 교훈의
말씀을 전하는 것이다. 구약과 신약 성경이 주석적 작업을 통해 문법적, 역사적 정확성을 찾아내어
그 시대에 필요한 하나님의 뜻이 반영된 교훈을 제대로 전해야 한다. 바람직한 방향으로 삶을
변화시켜 나가고 청중들로 하여금 결단을 내리도록 해야 한다.
기독교의 설교가 하나님의 계시를 전하면서 순수한 신학적인 내용을 포함하므로 교육적이며
교훈적이다. 교육적인 설교는 성경적 관념이나 복음적 개념을 주석과 교회의 전통을 고려하여
발전시킨다. 그러기 위해 지식과 이해에 강조점을 두며 실천적인 면을 고려해야 한다. 그리고 첫째,
관심을 끌만한 어떤 필요의 강화, 둘째, 정의, 주석, 해석, 예증 셋째, 그 교리의 현대 생활에의
적용을 포함해야 한다.133 한 가지 교리를 초점으로 논리적으로 성경을 따라 설교하며 현대의 필요에
따라 방향을 제시해야 한다. 사회 문제에 관심을 가지며 바른 방향성을 제시한다. 회개와 관련하여
하나님께로 돌이키는 성경적인 변화를 위해 마음의 변화와 설교를 통한 간접 경험과 교훈, 깨달음이
중요하다. 설교자의 변화가 청중들의 변화를 유도하며 설득을 통한 선택을 하도록 해야 할 것이다.

132) Ibid., 61.
133) J. Daniel Baumann, 「성공적인 설교자를 위한 길잡이」, 정장복 역 (예배와설교아카데미, 2008), 313.
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성경이 살아나고 그리스도에 대한 살아있는 경험을 창출해야 한다. 그리하여 청중이 감동을 받고
예수 그리스도를 만나는 역사가 있어야 한다. 이를 통해 하나님의 나라는 확장되어 갈 것이다.

제 3 장
설교의 유형과 감동

본 장에서는 설교의 유형에 대해 살펴보고 각 설교 유형에 있어 효과적인 적용에 대해 파악하였다.
효과적인 적용을 통해서 어떻게 성도들에게 감동을 줄 수 있는 설교를 할 수 있는가를 살펴보기
위하여 설교의 감동에 대해 고찰하고 설교를 통한 감동과 삶을 변화시킬 수 있는 효과적인 설교의
구조와 열매에 대해 고찰하고자 한다.

1. 설교 유형에 관한 연구

1) 주제 설교에 대한 고찰
주제 설교는 수사학의 역사만큼이나 오래된 설교형태로서 서구교회에서는 17 세기 이후에 가장
중심적인 설교 방법론으로 인식되어 왔고, 한국교회에서도 지난 1 세기 동안 가장 널리 사용되었던
방법 중 하나였다.134 주제 설교는 합리성과 인간의 이성이 모든 것의 척도가 된다고 생각하던
모더니즘 시대 사람들에게 복음을 효과적으로 설명해주기 위한 방안으로서 시작되어 서구
교회에서는 지배적인 설교의 형태로 활용되었다. 주제를 정하고, 이를 하위 구조를 통해 제시해가는
설교의 형식은 당대의 이해를 추구하는 사람들에게 유용한 수단이었기 때문이다.
주제 설교는 설교자가 일정한 주제를 정하고 그 주제를 따라 진행해가는 설교 형태이다. 이러한
주제는 성경 본문에서 나올 수도 있고, 설교자가 어떤 진리의 체, 혹은 교리를 설명하고, 그에 대한
정보를 제공할 목적으로 선정하며 그에 대한 분명한 이해를 갖도록 하는데 그 목적을 둔다.135
1980 년대 초반까지 한국교회의 강단은 주제 설교가 주류를 이루고 있었으나, 최근 들어 주제

134) 김운용, “성경적 주제 설교의 작성과 전달” 「교회성장」, 53.
135) Ibid.
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설교는 그 인기가 떨어지며 별다른 기대 효과를 가질 수 없는 것으로 인식되었다. 장두만 목사는
주제 설교를 ‘도약대식 설교’라고 하면서 다음과 같이 평가한다.136

“이제 성도들은 제목 설교에 식상해 있다. 성도들이 교회에 가는 이유는 목사의
개인적인 견해나 단순한 종교적 담화를 듣기 위해서가 아니다 … 제목 설교
시대는 점점 소멸 되어가고 있다. 19 세기 이전은 전반적으로 제목 설교의 시대요,
20 세기는 제목 설교와 강해설교의 혼재기요, 만일 주님이 더디 오시면 21 세기는
강해설교의 시대가 될 것이다. 이제 설교자는 빨리 새로운 시대에 적응해야 한다.”

보통 주제 설교를 개신 교회에서 지칭하는 ‘삼대지 설교’ 정도로 이해하는 경향이 있다. 그래서
주제 설교는 성경에 대한 깊은 해석과 설명이 부족한 설교, 또한 연역적인 접근 방법이기 때문에
전달 면에서 효과적이지 못한 설교로 판단되어 왔다.137 영미권에서는 주제 설교를 제목설교라고
지칭한다.

(1) 주제 설교의 정의
주제 설교는 설교에 있어 일정한 주제를 정하고 그 주제를 따라 진행해가는 설교이다. 설교의
주제와 목표에 있어서 주제 설교는 대체로 설교자가 성도들의 필요와 관심과 상황에 근거해서
설교의 주제와 목표를 정한다. 주제 설교는 전하고자 하는 주제와 관련하여 설교가 구성되고
전개되며, 성도의 신앙과 삶 또는 세상에서 출발하여 그것을 복음 또는 성경 전체의 그것을 복음
또는 성경 전체의 빛 아래에서 해석한다.138

(2) 주제 설교의 형태와 구조
주제 설교는 연역적인 구조를 갖게 된다. 설교자가 주제 설교 할 때에 서두에서 중심 주제를 먼저
언급한 후에 점차로 설명해간다. 구성의 측면에서 논리적이고 명제적인 특성을 가지며, 구조의

136) 장두만,「다시 쓰는 강해 설교 작성법」(서울: 요단, 2000), 33.
137) 김창훈, “주제 설교의 이해”「신학지남」(2005 봄): 157.
138) Ibid., 158-9.
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측면에서 논리를 증명하고 명료화 하기 위한 명제(주제)와 그것을 설명하는 대지, 그리고 그것을
예증하기 위한 예화들을 사용한다.139 설교의 기본적인 구조는 주어진 명제를 중심으로 몇 개의
대지로 구분하며, 명제와 관련한 정보를 제시하기 위한 구조를 취한다. 여기에서 설교자는
조직적이고 논리적으로 주제를 제시하여 그것에 대한 명료한 설명과 정보를 제공하는데 초점을
맞춘다.
주제 설교는 성경 본문에서 주제가 가지는 의미를 설교의 서론 부분에서 설명하면서 시작하는
것을 특징으로 하는데 설교의 생각들을 조직하여 논리적으로 선명하게 제시한다. 그러므로 준비된
설교의 자료는 전체 개요에 맞추어 작성한다. 청중들의 관심있는 주제에 대해 고민하고, 그 주제에
대한 설교의 개요를 작성한다.

(3) 주제 설교의 장점과 약점
먼저 주제 설교의 장점을 살펴보면 다음과 같다.
첫째, 주제 설교는 성경에서 선정한 주제에 대해 깊이 있게 다룰 수 있다. 이것은 정해진 주제에
접근하여 그것을 단락별 각 대지를 통해 설명하고 증명하는 형식을 취하기 때문에 선택 주제에 대한
명확한 이해가 가능하다. 그러므로 주제 설교는 그 주제에 대한 깊이 있고, 명확한 이해가 있어야
한다.140 둘째, 주제 설교는 논리적인 방식으로 전달하고, 성경 상의 주제나 교리를 중심으로 하여 그
부분에 대한 말씀을 제시하기 때문에 설교를 듣는 회중들은 그것에 대해 쉽게 이해를 한다. 또한
설교의 주제를 성경적 관점에서 설명하고 적용하기 때문에 그 주제에 대해 잘 알 수 있다. 그러므로
주제 설교는 교리를 설명하거나 교육적인 차원에서 유익한 방식이다.141 셋째, 주제 설교는 간결하고
논리적인 면이 있으며, 그 형식은 명확한 논리를 가지고 있다. 설교에서 다루는 주제를 논리적으로

139) 김운용, “성경적 주제설교의 작성과 전달”「교회성장」 2011 년 11 월호, 54.
140) Ibid.
141) Ibid., 55.
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간결하게 설명하고 증명한다. 포스트모던 시대의 논리적이며 이성을 근간으로 하는 합리적인 사고를
하는 사람들이나 청년들에게 설득력을 가진 설교의 형태이다.
다음으로 주제 설교의 약점은 다음과 같다.
첫째, 주제 설교는 논리적으로 작성하므로 어떤 교리나 신앙과 관련하여 논리적으로 명확한 정보를
제공할 수 있지만 말씀에 대한 체험과 삶의 적용을 통한 변화를 불러일으키는 차원에서 약할 수
있다.142 그러므로 설교자는 주제 설교의 한계를 극복하기 위해 성경 이해에 도움이 되는 예화를
넣음으로써 좀 더 부드럽고 이해력 있게 설교할 수 있다. 둘째, 성경 해석 할 때, 성경에서 주제를
선정하는데, 설교를 함에 있어 본문이 말하고 있는 것이 아닌, 설교자의 관점에서 말하게 되면 성경
본문이 주제를 보조하는 도구가 될 가능성이 있으므로 이를 조심해야 한다. 성경이 주가 되고 주제가
보조가 되어 성경으로 설명해야 하는데, 이러한 과정에서 주와 객체가 바뀌면 성경이 설교자가
말하려는 주제를 설명해주는 보조 자료가 되는 잘못을 범할 가능성이 있는 것이다.143

(4) 주제 설교에 있어 효과적인 적용
주제 설교는 설교자가 일정한 주제를 정하고 그 주제를 따라 진행해가는 설교 형태이다. 이러한
주제는 성경본문에서 주로 나오고, 진리의 체, 교리를 설명하고 그에 대한 정보를 제공할 목적으로
선정하며 그에 대한 이해를 갖도록 하는데 그 목적을 둔다. 주제는 일회적으로 또는 연속적으로
다루고 어떤 주제를 중심으로 강해하면서 주제를 설명하는 형식을 취할 수 있다. 여기에 서너 개의
대지를 취하는 형식을 가지는 경우가 흔히 있다.
주제 설교의 전개는 주로 연역적 구조를 취하며 구성의 측면에서 주로 논리적이고 명제적 특성을
가진다. 주제 설교의 기본적인 구조는 주어진 명제들을 중심으로 몇 개의 대지로 구분하며 명제와
관련한 기본 지식을 제시하기 위한 구조를 갖는다. 주제 설교는 핵심적인 주제들로 복음의 내용,
복음의 본질, 기도, 성경, 교제, 전도, 예배, 선교, 사랑 등을 다루고, 교리적인 주제들은 성령론,

142) Ibid.
143) Ibid., 56.
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기독론, 신론, 교회론, 종말론 등을 다루며, 성도들의 신앙과 삶에 관계된 문제들이나 사회적인
문제들에 대해서도 다룬다. 이러한 주제 설교는 실질적인 성도들의 필요를 채우고, 필요 중심적이기
때문에 성도들을 보다 더 설교에 집중하게 할 수 있다.144 또한 성도들이 복음의 빛 아래에서 자신의
삶과 세상과 주변의 문제들에 대해 어떻게 생각하고 행동해야 하는지를 분명하게 가르쳐 줄 수
있으며 성경의 중요한 교리나 주제들을 체계적으로 정리할 수 있다.145
성도들은 설교의 주제를 자신들의 매일의 삶으로 가져오는 것을 좋아한다. 성도들의 신앙과 삶
속에는 성경적인 입장을 요청하는 문제들이 나타난다. 이러한 때에 주제 설교는 이러한 문제들과
관련한 부분들을 다루고 성경적인 관점을 말할 수 있게 된다. 사도행전 2 장과 13 장의 베드로와
바울의 설교처럼 핵심 주제에 대한 여러 구절들이 하나의 일관된 강해 속에 다루어진다. 주제 설교는
설교자의 책임이 따르게 되는데, 작성된 설교가 성경적이냐 하는 것과 그 설교의 주제가 성경 전체를
관통하고 있느냐 하는 것이다. 주제 설교의 주제와 논쟁점은 성경으로 인도되어야 한다. 그러므로
철저히 준비되어야 한다.
설교자는 청중들에게 주제가 어떻게 직접적으로 그들에게 적용이 되는 것을 보여줄 때 그 주제를
개인화 할 수 있다. 구체적인 사건들에 대해서 이야기하고 그 이슈가 어떻게 성도들의 매일의 삶에
영향을 주는가를 고민해야 할 것이다. 그러므로 설교자가 믿을만한 자료들을 지혜롭게 사용하는 것은
중요하다. 심리학적이나 사회학적 연구 자료들은 잘 설득된다. 이로 인해 설교의 권위가 세워질 수
있지만 적절하게 적당히 사용해야 할 것이다. 논쟁의 여지가 있는 주제의 설교는 그 주제에 대한
그리스도인의 이해를 보여주는 긍정적인 이미지를 청중들에게 제공해야 한다. 청중들의 마음속에는
그들 안에 주제를 소개하는 그림들로 가득 차있고, 이미지는 개념에 의해서 다른 이미지로 바꾸기
때문에 오랜 시간을 필요로 한다.
주제 설교에 있어 스토리텔링을 사용하는데 청중들은 스토리 안에서 그들 자신의 삶과 행복과
고통과 절망과 희망을 인지한다. 그들은 스토리의 상황으로 들어가서 스토리의 인물들과 같이

144) 김창훈, “주제설교의 이해”「신학지남」(2005 봄): 162.
145) 김창훈, “주제 설교의 이해”, 162.
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생각하고 느끼게 된다. 청중은 내러티브와 일체감을 가지고 청중에게 개인적으로 의미를 부여하며
청중은 스토리에 감정이입하고, 그들의 삶을 통해 굴절시키고, 그들의 경험의 저장소에 그 스토리를
저장한다. 좋은 스토리는 실제 삶에서 경험이 되고 실제적인 삶과 같은 느낌을 주고 삶의 긴장감과
깨달음의 영감을 부여한다면 과장이 있더라도 현실감과 감동을 느끼게 한다. 가장 좋은 스토리는
실제 삶에서 경험되고 실제적인 삶과 같은 느낌을 줄 수 있어야 하는데, 이를 위해 실제적인 삶의
긴장감을 보여주는 감정들과 깨달음의 영감을 부여해야 할 것이다. 성경적인 주제 설교는 성경의
본문에 잘 의존하고 성경의 큰 주제, 성경의 본질적인 견해에 신실하게 의존해야 할 것이다.

2) 이야기식 설교에 대한 고찰
우리는 의식하든 의식하지 않든, 이야기에 젖어 살고 있다. 이야기 설교는 이야기를 들려주는 것을
통해 이루어지는 설교이다.146 이야기는 내러티브이다. 내러티브는 시간과 공간 안에서 일어나는
이야기들이다. 우리가 어떤 사건을 다른 사람에게 전달하려고 할 때 시간과 공간이 주어져야
사람들은 편안함을 느낀다. 그리고 그 말을 자기 이야기로 듣게 된다. 내러티브는 우리의 삶 자체를
말하며, 무한한 상상이 가능하고, 많은 해석이 가능하다. 그리고 자기의 상황과 비교해서 듣게 되기
때문에 그 이야기는 우리의 삶이 된다. 이러한 이야기의 형식을 빌어 들려주는 성경공부나 설교를
통해서 말씀을 전할 때에 마음에 감동을 받아 반응을 보이는 분들이 생겨난다. 이러한 분들은 각기
다른 상황이지만 자기가 직면한 상황 속에서 내용을 이해하고 그 안에서 하나님을 만난 것이다.
내러티브로 전달하는 설교는 공간을 보여줄 수는 없지만, 우리의 생각이나 사상을 이야기라는
형태를 통하여 전달하는 시간·공간적 예술이다. 이러한 내러티브 설교에 대해서 고찰해보자.

(1) 스토리로서의 이야기와 내러티브로서의 이야기
‘이야기’라는 단어는 ‘생각한다’(thought)는 것보다 훨씬 더 풍부한 의미를 가진 단어로서
‘역사’(history)라는 단어와 같은 어원에서 나왔으며, 그 뜻은 행사들이나 사건들에 관한 기술 –

146) 주승중, 「성경적 설교의 원리와 실제」, 269.
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문제의 상황과 관련이 있는 사실에 관련된 진술이다. 스토리로서의 이야기는 “아주 제한적으로
사용되는 용어로서, 수많은 문학적 양식들 – 신화, 비유, 무용담 등에서 나온 tale 을 말하기도 한다.
반면 내러티브란 강연(discourse)이 될 수 있는 특별한 형태를 의미한다.”147 설교학적 의미에서
스토리로서의 이야기는 그 성경의 사건을 단순한 이야기체로 만들어서 성경의 내용만을 간결하게
전달하는 것이다.
내러티브는 라틴어 ‘narrate’에서 왔는데, 웹스터 사전에서 ① 일어난 사건을 말로 설명하는 것,
또는 인용하는 것, ② 스토리 텔러로서 행동하거나 역할을 하는 것, ③ 명사로 사용될 때는 “사건의
연속으로서 이야기 되어진 무엇”이라고 되어 있다.148 우리나라 영한사전에는 “이야기, 사건의 전말,
경험담 등을 흥미있게 정리하여 이야기하는 것을 말한다”, 그리고 내레이션(narration)이란 “위의
것들을 이야기하는 동작을 주로 가리키며 특히 그 정리 방법이나 이야기하는 방법에 중점이 있는
말이다”149라고 되어 있다.
스토리 설교와 비교하여 내러티브 설교는 본문을 마치 기자가 사건을 취재하여 사건을 재구성하듯
구성하여 전달하는 것을 말하는데, 성경 본문에 감추어져 있는 내용이나 암시된 내용까지를 찾아서
본문을 실감나게 재구성하고, 그것을 이야기로 전달하는 것이다.150 오늘의 설교자나 성경해석자는
당시 사람들이 알아들었던 것처럼 성경 이야기의 배경을 재구성하여 들려주어야 하는데, 이것이
내러티브 설교이다.
인간의 삶은 이야기이다. 삶이 이야기라면 신앙이란 이야기로 표현해야 한다.151 성경이 이야기로
들려질 때 성경은 우리 가슴속으로, 그리고 우리 삶의 현장으로 들어와서 우리를 그곳으로 인도한다.

147) 이연길,「이야기 설교학」 (서울: 쿰란출판사, 2003), 269.
148) 웹스터 영한대사전 (서울: 한영출판사, 1976), 699.
149) Dong-A’s Prime English-Korean Dictionary, 3rd Edition. Doosan Dong-A Co, Ltd., 1520.
150) 주승중, 「성경적 설교의 원리와 실제」, 273.
151) 이연길, 「이야기 설교학」(서울: 쿰란출판사, 2003), 30.
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그러므로 예수님은 이야기로 진리를 들려주었고 보여주셨다. 예수님은 삶의 이야기와 비유로 진리를
전달하였기 때문에 그것은 살아있는 생명체로 듣는 사람들 속에서 꿈틀대며 살아가기 시작했다.
성경을 이야기로 만드는 작업은 바로 숨겨진 감정과 정서적인 내용을 찾아내는 작업이다. 이야기
설교는 초대 교인들이 자기들의 언어와 삶으로 들었던 이야기처럼 오늘날의 교인들이 듣고
이해하도록 전달하려는 설교의 한 방법론이다. 이야기 설교의 골격은 진리 자체가 되어야 하지만, 그
틀은 그 당시에 진리가 입었던 옷을 다시 입혀 주어서 만들어야 한다. 이런 작업을 통해서 당시에
들었던 설교의 감격이 오늘날 되살아날 수 있다.152

(2) 이야기식 설교의 기여
이야기식 설교학에 있어서 공헌은 본문 형식의 중요성을 고려하면서, 전달방법으로서의 새로운
가능성을 제시했다는 것이다. 이것은 설교가 본문과 내용과 방법까지도 본문 안에서 발견되어져야
한다는 것이다. 이러한 설교의 방법은 말씀으로 그려지는 상황에 젖어 생동감 있게 참여시킬 수
있으며, 한 차원 더 나아가 이전의 설교에서 볼 수 있는 구체적인 적용의 나열에서 벗어나, 열린
결론을 맺음으로 청중들이 설교에 자발적으로 참여하여 본문의 의미를 각자 자신의 상황에 맞게
발견함으로 자발적인 적용의 내면화가 이루어질 수 있도록 하였다. 이러한 설교의 적용은 청중
스스로 발견한 의미를 내면화하여 그것이 진정으로 자신의 것이 되게 한다.
그리고 이야기식 설교는 성경의 메시지를 마음에 그려주는 이미지화를 인도하여 동양인의
커뮤니케이션 형태에 있어 더욱 효과적이다. 더구나 한국의 언어문화는 간접적이며, 우회적으로
은유적으로 말한다는 사실을 인정할 때, 내러티브 설교가 그 출발점은 서양이지만 그 특성은 한국
문화에 더욱 적합하다.153

152) Ibid., 37.
153) 강영선, “이야기 설교론 연구” 「실천신학논단」 (대한기독교서회, 1995), 204.
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(3) 이야기식 설교의 한계
이야기식 설교의 한계와 문제점은 다음과 같다.
첫째, 이야기 설교는 서사적이고 귀납법적이기 때문에 성경이 아닌 다른 자료들을 사용하여
이야기식 설교를 할 수가 있는데, 그렇게 되면, 그것이 한 개인의 이야기 일 때, 일시적인 은혜의
경험을 위하여 역사적이고 교의적인 탐구를 무시하는 비성경적인 설교자의 자세를 만들어 낼 수
있다. 이러한 노력들은 성경과 삶 사이에 강력한 상호작용을 결과로 갖기 위한 시도가 되지만 자칫
이야기들의 혼동을 야기할 수 있고, 성경이 아닌 다른 이야기를 통해 생명력을 불어 넣으려는 오류를
범할 수 있다. 토마스 롱은 이러한 위험성에 대해서 “하나님의 이야기와 우리의 이야기의 본말이
바뀔 수도 있으며, 별로 안 중요한 우리들의 이야기들이 복음의 이야기를 부식시킬 수도 있고, 혹은
엇바꾸어 버릴 수도 있다”154고 경고하고 있다.
특히 성경 안에 자료나 예화를 사용하지 않고, 이야기나 다른 예화를 사용하여 각 개인의 상황에
잘못 적용시킬 때에 문제가 생길 수 있는데, 그것은 예화 설교이다. 예화 설교는 주제 설교에
사용되어지면서 예화에 자신의 생각을 첨가하고 성경의 본문을 연관시켜 한 편의 설교를 만드는데
이것은 자칫 원래 본문이 본래의 뿌리로부터 분리되고 일반적인 경험의 예로서 독자적으로
이해됨으로써 본문의 원래적 의미를 놓칠 수 있다.
그러므로 “설교의 모든 부분을 예화로 채우고 본문 말씀은 나열된 예화를 입증하는 하나의 자료로
전락시키는 설교의 탈선을 보여주는 구성의 설교를 쉽사리 보여주었던”155 한국교회의 현실을
참고한다면 이야기식 설교가 우리 상황에 바른 방향으로 정착하기 위해서는 우선적으로 성경의
자료에서 이야기 메시지를 찾아내야 할 것이다.
둘째, 이야기식 설교를 할 때, 설교자가 결론을 내리지 않을 수 있는 위험성이 있다. 이야기
설교는 귀납법적으로 전개되기 때문에 결론도 귀납법적으로 열려 있어 설교자가 결론을 내리지 않는

154) Thomas G. Long, The Witness of Preaching (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2016), 41. 주승중, 「성경적
설교의 원리와 실제」, 41 에서 재인용.
155) 정장복, 「설교 사역론」 (서울: 대한기독교서회, 1992), 143.
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것은 이야기식 설교의 특징 중의 하나로서 회중의 참여를 유도하지만 설교자가 말하는 주제를 놓칠
수 있다. 그리고 이야기 설교의 기본 목적이 “설교를 경청하는 가운데 메시지를 받은 한 심령과
하나님의 감격스러운 만남을 가져오도록 하는 데 있다”156는 사실을 참조할 때, 말씀으로 인한
감격과 만남을 회중에게 전적으로 맡기는 것은 위험의 소지가 있다. 왜냐하면, 회중이 스스로 결론을
내릴 수 있는 수준이 되지 않거나 결론을 내리는 것을 거부한다면 그것은 결론 없는 설교가 될 수
있다. 그러므로 성경적 이야기식 설교를 할 경우에 성경의 사건이나 인물에 대해 회중들이
공통적으로 인식할 수 있도록 유도해야 한다. 거짓말로 인해 고생한 야곱, 돈을 탐하는 가롯 유다와
같은 모습을 제시하여 설교를 전할 때, 회중이 공통된 적용에 참여할 수 있는 여지를 주어 결론을
유도할 수 있도록 방향을 제시해야 한다.
셋째, 이야기식 설교는 성경적인 이야기들을 지나치게 예술적인 끝맺음으로 처리하여 심미성만이
드러날 수 있다는 설교에 대한 우려이다. 언어 사용과 상황 묘사에 깊이 관심을 두다 보니 지나친
문학적인 기교나 미사여구를 나열하는 경우가 있다. 그렇게 되면, 그 본문만의 독특함이 주는
새로움을 상실하고, 나아가 회중들의 기호만을 의식하여 하나의 단순한 공연으로 전락할 수도 있다는
것이다.
넷째, 이야기 설교는 자칫 하나님의 이야기 보다는 세상 이야기만을 주로 할 수 있는 위험성이
있고, 한 개인의 지나친 상상력의 활용이나 묘사나 과장법은 본문의 내용을 왜곡시킬 수 있는
위험성을 내포한다.157

(4) 이야기식 설교에 있어서 효과적인 적용
성경이 기록된 주된 방식이 이야기이며 이야기식 설교를 하는 것은 성경이 기록된 방식을 따라
설교하는 것이다. 성경의 많은 부분들이 내러티브 형식으로 기록되어 있고, 독특한 양식으로
하나님의 계시를 전달하였다. 하나님께서는 역사를 통하여, 구원과 그것을 경험했던 수많은 신실한

156) 정장복, 「설교학 서설」, 171.
157) 주승중, 「성경적 설교의 원리와 실제」, 277.

60

사람들이 우리에게 전하고 있는 이야기를 현재에 말씀하신다. 성경을 연구하면서 성경이 기록된
방식을 설교의 이야기형식으로 그대로 옮겨온 방식이 이야기식 설교이다. 성경은 창조로부터
시작해서 종말에 이르기까지 거대한 이야기들로 구성되어 있고 그 이야기를 통해 의미가 부여되었다.
창세기 1 장은 하나님께서 이 세상을 창조하신 이야기가 기록되어 있고, 요한계시록은 이 세상의
마지막에 관련된 이야기들로 이루어져 있으며, 성경 안에 아담, 아벨, 에녹, 노아, 아브라함, 사라,
이삭, 야곱, 요셉, 모세, 다윗과 같은 사람들에 대한 이야기가 나타나 있다. 시가서, 예언서, 서신서와
예수님께서 말씀하신 설교들은 많은 부분 이야기들로 구성되어 있다. 성경의 저자들은 하나님께서
주시는 메시지 전달에 있어서 이야기를 사용하였고, 그러한 면에서 성경은 하나님께서 예수
그리스도를 통해 인간들을 구원하기 위한 구원사의 이야기라고 볼 수 있다.
이야기 설교의 적용은 직접적이고 구체적이며 현대 청중들에게 들려주는 하나님의 정확한 의도를
가진 말씀이어야 한다.158 말씀의 의미를 간접적으로 체험하고 청중이 알아서 적용하도록 맡겨버리는
것은 진정한 의미에서 성경적인 설교의 적용이 아니다. 그럼에도 이야기를 전달하는 설교는 잘
구성된 한 편의 이야기를 들려주고 청중이 알아서 스스로 깨닫고 적용하도록 하는 것이 중요한
목적이 된다. 청중의 실제 삶에 직접적이며 효과적으로 전달하기 위해 설교의 중심 사상을 염두에
두고 이야기를 통해 본문에 나타난 중심 사상을 드러내야 한다. 본문의 석의와 주해를 거쳐 발견된
성경 본문의 의미가 설교의 내용을 지배하여 이야기 식으로 전달한다. 그 의미는 청중에게 적용할
때에 청중의 상황에 적실하게 하며159, 구체적이고 실용적으로 하여 실행가능하게 해야 한다. 성경의
본문을 모든 청중들에게 적용할 수 있도록 보편적인 진리와 원리로 바꾸어 오늘 날의 삶에 적용해야
한다. 보편적인 원리를 시대와 개인과 상황을 위해 재조정해서 청중에 대한 정확한 이해와 분석이
성경 본문을 해석하는 것 이상으로 세밀하게 진행되어야 한다. 이야기 설교를 위해서 본문에 대한
정확한 해석, 그 해석된 의미를 이야기 식으로 재구성, 청중에 대한 치밀한 분석이 함께 진행되어
효과적인 적용을 해야 할 것이다. 효과적인 적용은 청중의 신앙과 삶에 변화가 일어나는 것이다.

158) 백동조,「적용이 있는 효과적인 이야기식 설교」(행복 나눔, 2012), 345.
159) Ibids.
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설교의 과정에서 “적용단계는 본문의 원래 의미와 본문 해석 결과가 오늘날의 삶에 직접 영향을
미치도록 하는 과정이다.”160 이야기식 설교에 있어 적용은 도입부터 시작할 수 있고, 이것은
귀납적인 설교 방법을 적용하여 문제나 갈등의 구체적인 사건을 제시하며 삶의 문제에 대해 어떻게
말씀을 통해서 해결점을 찾을 수 있는가를 살펴본다. 또한 성경의 이야기나 플롯(plot)이 전개되어
나아갈 때 갈등 부분에서 적용을 통해서 성도들의 삶에 적용할 수 있는 것이다.161 현재 성도들의
삶에서 벌어지는 이야기이고 이로 인해 집중력을 높인다. 설교의 갈등이 증폭되는 부분에서 성도의
삶이 바로 이 설교 속에 전개되는 상황과 동일하다는 것을 적용시켜 보여줄 때 설교의 내용은
현재를 살아가는 성도들을 향한 메시지로 바뀌고, 나의 이야기를 다룬다는 사실을 깨닫게 된다.
그리고 이야기식 설교의 결론 부분에서 복음의 메시지와 더불어 복음적인 적용 부분을 인도해야
한다. 그것은 예수 그리스도를 중심으로 한 하나님의 구원 사역이 잘 전해질 수 있는 효과적인
적용이다.162

3) 강해설교에 대한 고찰
(1) 강해설교의 개념
강해 설교란 성경 본문을 쉽게 풀어서 하는 설교로서 성경의 메시지를 현대의 청중에게 알맞게
하는 설교이다. 설교의 대지를 본문에서 이끌어낸다.163 본문을 그 문맥에 맞게 역사적, 문법적,
문학적으로 연구해서 나오는 것이며, 다소 긴 본문을 하나의 주제와 연관시켜 해석하여 설교 자료의
대부분은 직접 본문에서 이끌어 내며, 아웃 라인은 하나의 주제를 중심으로 점진적인 사고로
구성된다.164 그리고 성경 본문으로부터 대지와 소지를 찾아서 저자의 사상을 전개하고, 주어진 본문
전체를 취급하면서 청중의 삶에 적용하는 것이다. 이러한 강해 설교는 설교자가 성경 본문을 통해

160) Richard L. Pratt, Jr., 「구약의 내러티브 해석」, 이승진 외 2 인 공역 (서울: 기독교 문서 선교회, 2007), 382.
161) 백동조,「적용이 있는 효과적인 이야기식 설교」, 333.
162) Ibid., 336.
163) 장두만, 「월간 강해설교」 2010 년 5 월 “강해설교의 정의” D-3.
164) Ibid., D-4.
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원래 말씀이 선포되었던 상황들을 어느 정도 정확하게 파악할 수 있으며, 그 말씀을 오늘 시대에
살고 있는 교회 청중들에게 설명하고 적용시키는 것이다.
로빈슨은 강해설교는 어떤 본문의 문맥에 맞는 역사적, 문법적, 문학적 연구를 통하여 얻어지고
전달되는 성서적 개념을 전달하는 것으로서 성령은 그것을 먼저 설교자의 인격과 경험에 적용시키고
그 다음에 그를 통하여 그의 청중에게 적용시킨다165고 한다.
리차드 메이휴(Richard Mayhue)는 강해 설교에 있어 다음의 5 가지 요소를 기본적으로 갖추어야
한다고 주장한다.166
첫째, 메시지의 유일한 원천이 성경에 있다. 둘째, 철저한 석의를 통해 성경으로부터 메시지를
도출한다. 셋째, 성경을 그 정상적인 의미와 문맥에 맞게 정확하게 해석해 메시지를 준비하고,
메시지는 원래 하나님께서 의도하신 성경의 의미를 명확하게 설명하는 것이다. 넷째, 메시지는
성경의 의미를 오늘날에 적용하는 것이다.
강해설교는 성경 본문에서 성경적인 개념을 탐구하는 설교로서 특정한 성경 본문에서 대지와
소지를 찾아 저자의 사상을 전개하고, 주어진 본문 전체를 다 취급하면서 청중의 삶에 적용하는
설교이다. 특별히 주어진 성경 본문을 문자적, 문법적, 역사적, 문맥적 방법에 의해 해석하여 일정한
틀을 따라 청중에게 적용하는 설교이다. 성경과 우리가 살고 있는 현실 사이에는 시간의 간격으로
인한 장벽이 있다. 언어, 문화, 역사, 지리, 철학 등 두 시대의 장벽은 크다. 이 간격을 연결시켜 주는
역할을 하는 것이 설교자이다. 성경의 적용은 바로 2000 여 년 전 성경의 메시지를 오늘날의
회중들에게 의미 있게 만드는 것이다.

165) Haddon W. Robinson, 「강해설교」, 23.
166) Richard Mayhue 외 8 인, 「강해설교의 재발견」, 김동완 역 (서울: 생명의말씀사, 1993), 38-9.
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(2) 중심 주제를 향한 강해설교의 구성방식
강해 설교의 구성방식에 있어서 리차드는 7 단계를, 로빈슨은 10 단계를 서술하였다. 그런데 그 두
가지의 설교 방식을 보면, 설교자는 본문에서 중심 주제를 찾는다. 강해 설교자가 설교의 구성에서
가장 먼저 해야 할 일은 본문에서 중심 주제를 찾아내는 것이다. 이를 위해 설교자는 “왜 저자가
이것을 썼는가? 그는 그의 독자들에게 무슨 효과를 기대하는가?”라는 질문을 끊임없이 해야만
한다.167
그 다음은 설교의 목적을 정하고, 설교의 목적이 확정되면 설교의 목적으로부터 설교의 중심
주제를 찾아간다. 설교의 중심 주제는 올바른 궤도 안에서 이탈하지 않도록 만들어 준다. 설교의
중심주제는 설교의 통일성을 가져오므로 설교의 모든 대지는 설교의 중심 주제와 연관되어야 하고
설교의 중심 주제를 따라가지 않는 대지는 적합하지 않으며, 설교의 중심 주제는 설교 전체의 내용과
대지를 지배해야 한다.168 설교의 중심주제는 설교의 움직임을 자극한다. 계지영은 그의 저서
「현대설교학개론」에서 “설교는 점차로 클라 클라이맥스를 향하여 움직여 나가야 한다”169고
말한다. 이러한 각 대지의 연관들 가운데 클라이맥스로 나아가는 설교는 설교의 중심주제가 명확히
잡힐 때이다.
설교의 중심주제는 설교의 적용을 위한 방향을 제공해준다. 적용은 단순히 산발적으로 본문에서
따로 떼어낸 요소들을 현대적 상황으로 끌고 들어가 연관성과 적절성을 억지로 부여하는 것이
아니라 중심 주제의 핵심적인 사항을 논리적으로 설득력 있게 현재화 혹은 상황화 시키는 것이다.
이를 위해서 본문의 중심 주제는 필수적이다.170 일반적으로 설교의 중심주제는 본문의 중심 주제를
사용하지만 설교자가 본문의 중심 주제에 근거하여 설교의 중심 주제로 나아갈 때 ‘그것을 어떻게
삶에 적용시킬 것인가?’를 물음을 통해 적용점을 찾고, 그것을 현대적인 용어와 사람들이 이해할 수
있는 방식으로 진술하여 하나의 발전된 설교의 중심주제가 산출될 수 있다. 이러한 방식은 설교자가

167) Haddon W. Robinson, 「강해설교」, 131.
168) 주승중, 「성경적 설교의 원리와 실제」, 34.
169) 계지영, 「현대 설교학 개론」(서울: 한국장로교출판사, 1999), 91.
170) 이우제, “성경적 설교로의 회복과 갱신”, 120.
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주해를 넘어 설교의 영역으로 나아가 하나님이 말씀하시는 본문의 의도를 오늘날 청중들에게
적절하게 하도록 설교 가능하게 한다. 이것은 본문의 중심 주제에 근거하여 설교의 주제를 작성하고
적용으로 나아가게 한다. 강해설교의 구성방식에 있어 중요한 부분은 설교자가 본문에서 중심 주제를
찾아내어 그것을 근거로 하여 설교의 목적을 정하고, 본문의 중심 주제를 청중들의 상황을 고려하여
설교의 중심 주제로 전환하여 효과적으로 전달하는 것이다.

(3) 강해 설교의 성경적 당위성과 통계
설교에 대한 청중들의 부정적인 반응에 대해서 클라이드 리드(Clyde Reid)는 다음과 같이 이야기
한다:

첫째, 오늘날의 설교는 너무나 영향력이 없고, 무관하며, 지루하고, 잘못 전달되고 있다.
둘째, 오늘날의 설교는 이제 임종의 단계에 와 있을 정도로 쇠하고 붕괴되었다. 셋째, 우리의
믿음이 없어지고 확신이 약해진 것은 오히려 설교 때문이 아닐까? 넷째, 오늘의 설교는
우리들을 변화시키지 못하고 있다. 다섯째, 오늘의 설교는 현장과 부딪혀 살도록 하는 말씀이
아니라 오늘로부터 도피시키는 피난처만을 주는 자장가이다.171

청중들이 설교를 듣고 계시하시는 하나님의 뜻을 깨닫고, 영향을 받고, 죄에서 돌이키며, 거룩한
삶으로 나타나야 하는 능력의 말씀이 설교의 현장에서 부정적인 반응으로 보여지는 것과 관련해서
정장복은 설교의 위기라고 진단을 한다.172 그리고 설교의 문제점에 대해서 한국교회 성장 연구원은
열 가지로 분석했다:

첫째, 설교의 위기는 설교의 빈도에 있다. 둘째, 설교의 위기는 설교 준비의 결여성에 있다.
셋째, 설교의 위기는 설교도용의 보편화에 있다. 넷째, 설교의 위기는 본문의 봉사자로서
설교하는 것이 아니라 본문의 지배자로서 설교하는데 있다. 다섯째, 설교의 위기는 복음적
메시지의 변질에 있다. 여섯째, 설교의 위기는 예언자적 선포가 수반되지 않은 설교가 너무
많은데 있다. 일곱째, 설교의 위기는 설교의 이론과 실제에 대한 교육의 부족에 있다. 여덟째,
설교의 위기는 자기 설교에 대해 착각적으로 과신하는데 있다. 아홉째, 설교의 위기는 설교

171) Clyde Reid, 「설교의 위기」, 정장복 역 (서울: 대한기독교출판사, 1982), 17-29.
172) 신성종, 정장복 외, 「이렇게 설교해야 교회가 성장한다」(서울: 도서출판 하나, 1994), 40-52.
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사역이 청중에게 끌려가는데 있다. 열 번째, 설교의 위기는 설교 문장의 주어와 종결어의 사용
문제에 있다.173

오늘 날 목회자들의 설교가 교회의 성장에 집착하여 하나님의 말씀에 대한 정확한 해석보다는
목회의 방향을 위해 성경을 사용하는 경향이 있다. 한국 교회의 설교가 현세적이고 물량적이라는
지적이 있고, 잘 살기 위한 방편이나 복 받기 위한 수단으로 메시지가 전락하는 경우가 있고,
메시지의 틀이 상업적이거나 성공에 치우쳐 있어 성장 지상주의로 흐르다 보니 메시지의 내용이
변화되는 것이 문제점으로 대두된다. 이러한 한국 교회 설교의 위기 현상에 관해 정성구 교수는
“오늘날의 설교 상황이 우리 시대의 상황과 떨어져서 생각할 수 없고 한국교회의 설교는 민족을
깨우치고 민족과 함께 아픔을 같이 하면서 십자가의 뜨거운 복음을 증거 해야 한다”174 고 주장한다.
박근원 교수와 이명희 교수는 한국교회 설교의 위기 상황에 대해서 공통적으로 성경적 설교의
결핍을 주요 원인 중 하나로 보고 있다. 성경적인 설교의 결핍으로 성경의 메시지가 올바로 선포되지
않고 있으며, 설교자들이 말하고 싶은 내용을 뒷받침하기 위한 근거 구절로 성경 본문을 사용하는
경우가 많으므로 주객이 전도되어 성경에서 말씀하는 본질이 흐려지고 있다는 것이다.175 한국
교회의 설교의 위기와 관련해서 성경적이지 못한 설교를 행함으로 문제가 발생한 것으로 사료된다.
이러한 때에 강해설교의 중요성이 대두되는데, 강해 설교는 성경 본문의 의미를 해석하고 그
상황을 밝힌 후 현실의 상황과 관련하여 재해석하고 적용하는 설교이다. 부언하면 설교자는 먼저
성경의 본문에 주어진 주제와 목적을 분명하게 설정하고 성경의 전체적 계시와 관련하여 본문의
진리를 주해하고 해석하여 그 다음에 해석된 진리를 조직하여 현실의 삶 속에 적용한다. 성경을
강해한다는 것은 그 속에 있는 하나님의 말씀을 가려내어 사람들 앞에 제시하는 것이다. 그리하여
그것을 듣는 사람들이 그들에게 대한 하나님의 뜻을 이해하게 하는 것이다. 성경 본문에서 말씀하는
내용을 논리적으로 전개하여 실제적으로 적용하는 것이다. 강해 설교는 성경 본문에 충실하며 그에

173) Ibids.
174) 정성구, 「한국교회 설교사」(서울: 총신대학교출판부, 1993), 395-8.
175) 박근원, 「오늘의 설교론」 (서울: 대한기독교출판사, 1993), 11-8. 이명희, “이야기 설교.” 「복음과 실천」 18 (대전:
참례신학대학교, 1995), 207-11.
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대한 적용을 원칙으로 한다. 성경 본문의 원저자가 생각 속에 가지고 있었던 그대로 정확하고
근본적인 본문의 의미를 성경 전체의 문맥에 비추어 주요 사상을 밝혀내서 설명하고 오늘날 청중의
필요에 적절하게 적용한다. 이러한 적용은 성경 본문이 자체의 적용을 포함하고 오늘날 상황에
어떻게 적용해야 하는 방향을 제시한다.
강해설교는 성경만이 메시지의 원천이 되며, 세심한 석의를 통해 메시지를 성경으로부터
이끌어내며, 성경을 그 정상적인 의미와 문맥에서 정확하게 해석한다. 그리고 원래 하나님이
의도하신 성경의 의미를 명확하게 설명하며, 성경적 의미를 오늘날에 적용한다. 강해 설교는 인간이
가진 삶의 실제들과 가장 심각한 필요들을 충족시켜주며, 진정으로 거듭나고 성령 충만하며 하나님의
일에 있어서 적극적이며 쾌활한 기독교적 친교를 나누는 성도들로 교회를 가득 채운다. 강해 설교는
성경적인 설교이며 성경의 원저자가 무엇을 말하려고 하는가를 밝혀서 현대의 청중들에게 전하고자
하는 설교로서, 설교자로 하여금 본문에 충실하게 하고 본문에 의존하게 하며, 청중들에게는 설교를
통해 말씀을 경험하게 하고, 말씀을 기대하며 적용을 통해 역동적인 삶을 살도록 한다. 성경적인
메시지를 현 청중의 삶에 신실하고 적절하게 연관하며, 본문의 메시지가 본문의 주제와 일치되어야
함을 주장함으로써 설교자가 말씀을 통해 하나님의 말씀을 선포하는 일에 돌아갈 것을 촉구한다.
강해는 본문을 이해나 적용이 어려운 부분을 알기 쉽게 설명하는 것이다.176 설교를 전달함에 있어
사용되는 언어는 분명하고 이해할 수 있어야 하며, 회화적이고, 성경적이어야 한다. 무오한 성경에
대하여 논리적인 반응을 따라 강해적으로 설교하는데, 강해적이라 함은 성경 본문 전체를 하나님께서
의도하신 의미 그대로 정확하게 설교하는 것을 말한다.177 강해 설교는 하나님의 말씀의 선포로서,
성경의 무오성이 표시되고 교회가 생명과 능력을 갖게 하는 통로이다.
강해 설교는 설교자가 이해한 성경 내용을 갖고 그때그때 성령님께서 주시는 깨달음으로 현대
실정에 맞게 성도들에게 유익하게 가르친다. 설교는 그 때 그 순간에 하나님께서 성령님을 통해
회중에게 주는 말씀이며, 시간이 흐름에 따라 설교의 적용은 시대에 맞게 변화되어야 한다. 그러므로

176) Richard Mayhue 외 8 인, 「강해설교의 재발견」, 36.
177) 류응렬, “중심 사상을 찾아가는 개혁주의 강해설교”「신학지남」(2005 년 겨울호), 214.
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강해 설교는 논리성을 가지고 전개해야 하는데, 성경의 논리를 그대로 살려 하나님의 말씀이 옳을
수밖에 없음을 설교로 설득하고 성도들의 마음속에 성경 말씀대로 살겠다는 결단을 내리게 해야
한다.178 이러한 강해 설교의 핵심은 성경의 논리로 성경의 맥을 파악하여 청중들을 성경의 논리로
설득해 가는 것인데, 귀납법 적인 성경연구를 통하여 성도들이 말씀에 더 가까이 다가설 수 있도록
인도하며 성경이 기록된 시대와 현 시대를 오가며 말씀을 듣는 방법이 된다.179 강해 설교는
설교자가 본문을 완전히 이해한 후에 완전한 설교의 작품을 만드는 것이므로 성경 본문에 대한
풍부한 지식을 가지고 성도들에게 적용점을 제시한다.
이와 같이 강해 설교는 설교자가 성경에 기록된 하나님의 무오한 말씀을 성경해석학과 석의를
통한 연구를 통해 하나님의 생각을 발견하여 하나님께서 주신 말씀을 강해적으로 선포하는 것으로서
성경에 나타난 하나님의 의도를 성도들에게 전달하는 설교이다. 그러므로 성경 중심의 설교를 통해
성도들이 하나님께서 원하시는 것을 깨닫고, 이 시대에 바르게 빛과 소금의 역할을 감당할 수 있는
안내를 하게 된다. 여기에 강해설교의 성경적 당위성이 있는 것이다.

(4) 강해설교의 장단점
i) 강해설교의 장점
첫째, 강해설교는 설교에 하나님의 권위가 있다. 강해 설교는 성경말씀을 위주로 강해하기 때문에
살아계신 하나님의 말씀을 말씀대로 정확하게 한다면 설교자는 담대하게 확신을 가지고 설교할 수
있다. 바르게 해석된 하나님의 말씀을 믿음으로 전할 때, 설교자는 자연스럽게 확신을 가지고
담대하고 힘이 있게 말씀을 전할 수 있다. 하나님의 말씀이라는 확신과 하나님의 뜻하신 바를 말씀에
입각해서 잘 전할 때, 강해 설교는 청중에게 있어 더욱 설득력이 있게 된다.

178) 김서택, “강해설교, 무엇이 유익한가”「그 말씀」2005 년 3 월호, 124.
179) Ibid., 127.
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둘째, 주제와 내용에 있어 균형 있는 설교를 한다.180 강해 설교는 성경의 전 부분을 말씀 안에서
모두 다루어야 하기 때문에 성경에 대한 깊은 연구와 묵상이 있어야 한다. 그러한 가운데 성경의
모든 부분을 빼먹지 않고 설교해야 하기 때문에 설교의 폭을 다양하게 하고 성경 전체의 주제를
설교하면서 성경을 다루게 된다. 그러므로 설교자가 좋아하는 본문이나 내용을 설교하면 안되고
전체적으로 골고루 균형 있게 설교해야 하는 것이다.
셋째, 성도들로 하여금 하나님의 말씀을 배우게 한다. 강해설교는 설교를 통해 성도들이 하나님의
말씀을 배우게 하고 성경을 연구하는 방법도 배운다.181 또한 강해 설교를 준비하는 과정에서 설교자
자신이 성경의 진리를 좀 더 깊이 깨닫게 되며 설교자를 더욱 성숙하게 한다. 성경에 대한 연구는
설교자나 청중이나 모두가 성경을 보고 연구하고 그 안에서 하나님의 말씀하시는 진리를 깨닫게
하는 것이다. 설교의 성장은 교회의 성장을 가져오며, 강해설교를 통해서 설교자가 성숙하고
성도들이 성숙하게 된다.
넷째, 성경 안의 난해한 주제를 다룰 수 있고, 오해 받을 소지가 적다. 설교자가 설교할 때 다루기
힘든 문제가 있고, 성도들이 듣기 싫어하는 내용들이 있으나 이러한 부분들에 대하여 말씀으로
자연스럽게 지도하고 인도할 수 있다. 헌금이나 헌신에 대한 설교, 그리고 교회에 문제가 생겨서
설교할 때 그 부분에 대한 이야기가 나오더라도 강해설교는 적당한 때에 자연스럽게 그 문제에
대해서 이야기함으로써 불필요한 오해를 없애준다. 이렇게 말씀에 충실한 설교를 계속하면 말씀에
바탕을 두어 설교를 한다는 이미지를 줌으로써 목회 계획이나 목회 방향을 정할 때 그리고 제반
목회 활동에 있어 반발이 덜하므로 효과적으로 목회를 할 수 있다.

180) 김창훈, “강해설교의 이해,”「신학지남」(2005 여름), 203.
181) Ibids.
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ⅱ) 강해설교의 단점
부피가 큰 연속 강해설교는 성도들에게 지루한 감을 줄 수 있다.182 특히 연속 강해 설교는 같은
주제가 반복되는 경우가 있어서 지루함을 줄 수 있는데, 이러한 때에 잘 준비하여 그러한 부분을
말씀으로 극복해야 할 것이다. 또한 강해 설교가 본문을 해석하고 설명하는 과정이기 때문에 흥미
위주의 설교에 길들여 있다면 지루할 수 있다. 그리고 치밀한 석의 작업을 통해 설교를 준비해야
함에도 본문을 자신이 이해하는 바탕에서 적당히 하려는 우를 범하기 쉽고, ‘지금 여기에’ 살고 있는
회중이 경험하는 현장과 연관을 맺어야 하는 부분에서 뚜렷하게 상관 짓지 못하는 제한성을 가진다.
교회력과 무관한 설교를 할 수 있고, 변천하는 시대의 정치, 경제, 사회가 필요한 말씀을 적재적소에
선포하는 사역에 어려움이 있으며 다양한 설교의 메시지를 전할 수 없다는 제한성이 있다.
라이펠드는 강해 설교의 어려움에 대해서 본문 연구에 대한 어려움과 해석학의 건전한 원리를
지켜야 하는 어려움과 좋은 강해를 위해서 성서의 각권과 넓은 문맥에 주의를 기울여야 하며, 본래의
본문에 충실하기 위해서 본문과 문맥의 문학 양식에 주의를 기울여야 하며, 회중의 필요와
조화시키는 어려움을 이야기 한다. 또한 연속적으로 같은 책을 설교하다 보면 본문을 해석하고
설명하는 과정에서 반복되는 부분이 있기 때문에 다소 지루함을 느낄 수가 있다183는 것이다. 그러나
이동원은 이러한 강해설교의 단점에 대해서 강해설교에 대한 오해와 무지에서 오는 것으로 보며,
강해설교는 치밀한 구조적 통일성을 가지며, 설교의 적용에 있어 구체적으로 시사성을 다룬다면
이것을 극복할 수 있다184고 했다. 설교자가 말씀 중심의 강해 설교를 잘 준비하여 확신을 가지고
설교한다면 이러한 장벽들을 잘 넘을 수 있을 것이다.

182) Ibid., 204.
183) Walter L. Liefeld, 「신약을 어떻게 강해할 것인가?」, 황창기 역 (서울: 두란노, 1998), 13-5.
184) 이동원, 「청중을 깨우는 강해 설교」 (서울: 요단출판사, 2011), 108-10.
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(5) 강해설교에 있어 효과적인 적용
강해는 영어로 ‘Exposition’이다. 이것은 성경을 연구하여 성경이 오늘날 우리에게 무슨 말씀을
하시기 원하는지 찾아내는 것이다. 성경 본문의 뜻을 왜곡시키지 않으면서 성경 본문의 뜻을 현
시대에 적절하게 적용시키는 것이다. 강해는 성경의 내용을 오늘날 우리들에게 적용하는데 강조를
두는데, 강해설교는 올바른 해석 방법을 통해 얻어진 성경 본문의 중심 명제를 경건한 삶을 추구할
수 있도록 지성을 깨우치며 가슴에 호소하여 삶을 변화시킬 목적으로 효과적인 의사 전달의 방법을
통해 현실에 맞게 전달하는 것이다.185 강해 설교는 성경 본문의 정확한 해석과 그 해석된 말씀을
현실에 사는 청중들에게 적절하게 적용해야 한다. 디모데후서 3 장 16-17 절에도 “모든 성경이
하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하고 하나님의
사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 하기에 온전하게 하려 한다”고 말씀하고 있다. 하나님의
말씀과 더불어 적용이 필요하며 온전케 함이 필요하다.
그러므로 청중이 필요로 하는 강해설교는 성경 본문의 정확한 해석과 그 해석된 말씀을 현실에
사는 청중들에게 적실하게 적용하여 청중들의 영육 간에 필요에 관심을 가지고 그 필요를
채워주는데 집중하는 설교 방법이다. 이를 위해 강해 설교는 선택한 본문을 하나님의 의도하신대로
전해야 한다. 청와대 대변인이 대통령의 의도를 잘 발표하는 것처럼 목회자는 하나님의 의도를
제대로 파악해서 전해야 한다. 설교자가 성경의 내용을 잘 이해하고 성도들에게 알아듣기 쉽게
전해야 한다. 설교자가 이해한 내용을 잘 만들어서 성도들에게 은혜가 되도록 전해야 한다. 또한
강해설교는 설교자가 이해한 성경 내용을 가지고 성령님의 인도하심을 받아 현대 실정을 고려하여
전해야 하며 논리성을 가져야 한다. 성경의 논리를 살려 하나님의 말씀이 옳을 수밖에 없음을
설득하고, 성도들의 마음속에 성경 말씀대로 살겠다는 결단을 내리게 해야 한다. 성경의 논리를
설교자의 논리로 발전시키며 결국 이 논리로 성도들이 심리적 저항을 극복하고 은혜를 끼치며
결단을 하게 만드느냐에 달려 있다. 말씀을 듣고 난 청중에게 설교자들은 이 말씀으로 인해 어떤

185) 류응렬, “개혁주의 강해설교가 나아가야 할 다섯 가지 방향”, 「신학지남」 (2005 년 가을), 222.
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삶의 변화가 필요한지 제시해야 한다. 모든 설교자들은 말씀 앞에 신자들로 하여금 “그러면 우리는
어떻게 살아야 합니까?”라는 실존적인 질문 앞에 부딪히게 해야 한다.186
설교자는 성경과 사람들의 실제 생활 사이에 다리를 놓아 적용을 하여 하나님의 의도하시는 바를
잘 깨달아 전달하고 본문의 이해를 통한 적용을 통해 청중이 어떻게 살아야 한다는 생각을 하게
해야 한다. 적용의 주요 요소는 본문을 통해 하나님께서 청중에게 요구하여 중요하게 말하고자 하는
것을 제시해야 한다. 말씀을 통해 하나님께서 지금 여기에서 들려주고자 하는 적실한 적용을 찾아야
한다. 바람직한 강해설교의 적용은 하나님께서 하신 은혜의 역사에 근거하여 신앙인으로서 합당한
삶을 추구하는 것이다. 예수 그리스도 안에서 이루신 은혜의 복음에 합당한 삶을 살아가게 촉구한다.
올바른 적용은 청중을 이해해야 한다. 청중이 놓여있는 삶, 청중을 이해하고 그들이 처한 문화 속에
신앙적 대안을 제시하기 위해 바르게 분석하는 비판력과 성경에 근거한 올바른 대안을 제시할 수
있는 혜안이 있어야 한다. 매일 신문과 여러 상황들을 통해 교인들을 이해할 수 있어야 하며, 그에
따른 성경의 해법을 제시할 수 있어야 한다. 본문의 말씀에 근거한 청중의 삶에 적실한 적용으로
나아가야 한다.

(6) 강해 설교의 귀납적 설교 구성
강해 설교에 있어 귀납적 설교 구성은 설교자가 성도들과 함께 주제 또는 결론을 이끌어 내어
성도들에게 마치 자신이 직접 결론을 내린 것처럼 느끼게 하는 방식의 설교구성법이다. 매튜슨은
“귀납법은 연역법과 정반대의 접근방식으로서 구체적인 사례로부터 시작하여 결론이나 전체에
도달하는 논리방법이다. 그래서 시작 단계에서는 해답을 알 수 없으며 결말에 이르기 전까지는
전달하려는 아이디어가 부각되지 않는다”187고 하였다. 또한 귀납법은 본문의 순서를 따라서
줄거리의 윤곽을 설교가 드러내는데, 어떠한 상황에서 하나님께서 어떻게 행동하시는 가를 보여준다.
설교 구성은 설교의 중심 사상이 개개인의 경험과 일반적인 진리나 결론으로 움직인다.

186) 류응렬, “적용을 향해 나아가는 개혁주의 강해설교”, 「신학지남」 (2005 년 여름), 213.
187) Steven D. Mathewson, 「구약의 내러티브 설교」, 이승진 역 (서울: 기독교문서선교회, 2004), 115-20.
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프래드 크래독(Fred B. Craddock)은 귀납법의 기본요소를 제시하면서 “구체적 경험이 중요한
요소가 되며, 회중에게 설교의 움직임에 참여할 수 있는 권리가 그러한 능력을 가지고 있다고
확신하면서 그들을 존중하는 마음을 가지고 설교하는 것”188 이라고 하였다. 귀납법은 청중의 경험을
기초로 하여 설교자와 청중이 공유된 경험을 바탕으로 더 효과적인 설교를 구성할 수 있다. 귀납적인
설교 구성은 설명적이고 단정적이며 청중이 자신의 경험에서 스스로 결론을 내리도록 지점을 향해
움직여 나간다. 청중의 관심을 불러일으켜서 청중들로 기대감을 가지고 설교를 듣게 하고 참여하여
함께 결론을 이끄는 방식이다. 청중은 설교에서 진리를 발견할 때까지 설교를 따라 나아간다.
귀납법적 설교의 결론 부분에서 새로운 발견을 하게 되고, 이 과정은 청중이 그들의 마음과 삶 속에
각자 자신의 문제에 대한 성경적인 해답을 얻으면서 완성된다. 귀납법적 설교에서는 구체적이고
특정한 경험들이 중요한데, 청중들이 교훈을 받아들이고 진리를 받아들이는 과정으로서 청중들의
삶의 과정이 구체적이고 귀납적으로 자신들의 삶을 살아가고 있기 때문에 적절한 방법이라고 볼 수
있다.
설교자가 전하고자 하는 것이 좀 더 효과적으로 바뀌게 하기 위해서 우리는 전통적 영역에서
귀납법적 구성으로 바뀌어야 할 것이다. 스토리텔링이나 내러티브 프리칭을 강조하는 사람들은
강해설교에 대해 탐탁지 않게 여기지만 잘 만들어진 강해설교는 형식에 있어서 연역적이지 않으면서
내용에 있어 밋밋하지도 않을 것이다.
귀납적인 설교 구조는 설교에 있어 예화나 본문의 설명, 적용을 하고 힌트를 주며 설교를
전개하다가 결론을 유도하는 구조이다. 그래서 회중들이 “본문이 우리에게 말하려고 하는 게 바로
이것이구나!”라는 말이 터져 나오게 한다. 그럴 때 설교의 초점이 ‘인식’에서 ‘공동체와 함께 하는
하나님 말씀의 경험’으로 바뀌는 것이 가능하다.
설교는 성경을 철저히 연구하여 성경의 메시지를 드러내어 강해하는 것이 가장 효과적이다.
그러므로 성경의 메시지를 제대로 드러내려는 설교자는 본문의 전개와 흐름에 따라 귀납적으로

188) Fred B. Craddock, 「권위 없는 자처럼」, 김운용 역 (서울: 예배와설교아카데미, 2003), 268-333.
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움직인다. 이 부분에 대해 로빈슨은 서로 동떨어진 명제를 나열하는 대지가 아니라, 대지의 진전과
움직임을 강조했으며 귀납적 전개에 대해 강조해 왔다.189 그리고 그의 제자 도날드 스누키안(Donald

Sunukjian)은 설교의 명확한 흐름의 전개를 위해 연역적인 방법과 귀납적인 방법을 지혜롭게 엮어서
전개해 나갈 것을 강조한다. 한 편의 설교를 구성함에 있어 전환과 반전의 기법은 삶의 변화를
일으키는 설교기법으로서 매우 유용하다. 인격의 성장은 마찰, 긴장, 난문제 없이는 일어나지
않는다.190 인격과 삶의 변화를 추구하는데 있어서 설교를 통해 제시된 기독교적 진리는 과거의
경험과 인격을 어느 정도 변화시킬 수 있어야 한다. 새로운 인격으로 변화시키고 조정하기 위하여
긴장과 마음의 갈등이 있지만 이로 인해 문제가 해결되고 성숙을 향해 나아가도록 구성하는 것이
매우 효과적이다.

4) 상담 설교에 대한 고찰
(1) 상담 설교의 개념
상담 설교는 상담의 주제를 설교하는 것이며, 상담적 관점으로 성경을 해석하고, 상담기법을 반영
또는 발휘하여 설교하는 것이다.191 상담설교는 신자들이 가지고 있는 삶의 문제들을 예방, 치료하기
위해 상담 주제를 가지고 설교한다.192 상담적 관점으로 성경을 해석하고 상담기법을 활용하는
것이다. 성경적 상담 설교는 개혁 신학에 근거한 성경적 상담학 이론의 관점에서 성경을 해석하고
성경적 상담기법을 적용한 설교이다.193 또한. 상담적 관점으로 성경을 해석하되, 성경적 상담의
관점으로 성경을 해석하고 성경적 상담기법을 설교에 도입, 적용하여 신자들에게 하나님의 사랑을
보다 깊고 분명하게 경험하도록 도우며 마음의 변화를 통하여 삶의 변화를 가져오게 하는 설교이다.
상담설교는 교인들이 겪을 수 있는 모든 상담의 내용들을 상황으로 설정하고 상담적 접근으로

189) Haddon W. Robinson, 「강해설교」, 153.
190) Eugene L. Lowry, 「이야기식 설교 구성」, 이연길 역 (서울: 한국장로교출판사, 2002), 192.
191) 전요섭, “상담적 설교를 위한 상담과 설교의 통합 방안” (박사학위논문, 단국대학교대학원, 2005), 10.
192) 전형준, 「성경적 상담 설교」 (서울: CLC, 2011), 206.
193) Ibid., 33.
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말씀을 전하는 것이다.194 상담설교는 상황에 따라 주제와 제목을 정하며 하나님의 말씀을 회중들의
삶에 적용한다. 또한 심리학의 제안과 상담의 원리를 설교에 적용하여 그 기능을 활성화 시켜서
회중의 전인 구원, 전인 치료, 전인 성장을 추구한다. 삶의 현장에서 당면하는 회중 개개인의 다양한
문제와 갈등을 해결하고 위기를 극복하며 상처를 회복하고 그러한 과정에서 파생되는 역기능과 부
적응을 예방하고 치료하는 데에 필요한 하나님의 말씀을 전달하는 설교이다.195 상담 설교의 목표는
하나님과 깊은 사랑의 관계를 맺게 하여 신적 자아상이나, 신적 자존감으로 살아가는 성도가 되게
하며, 하나님 앞에서 살아가는 믿음을 키우는 것이다. 또한 말씀의 치유를 통해 변화된 인격으로
회복되어 하나님의 형상의 온전함을 바라보게 하며, 인격과 신앙의 전인적인 성장을 이루어
그리스도의 제자로서 자신을 드리는 헌신이 있게 하는 것이다.
상담설교는 회중 개개인의 일상생활에서 일어나는 의심, 염려, 불안, 실패, 좌절, 외로움, 우울,
문제, 갈등, 위기 등을 극복하고 해결하는 데 도움이 되는 내용을 제공하여 말씀의 전달방식과 함께
회중의 문제 예방과 치료를 염두에 두고 회중의 삶에 적용할 수 있도록 사랑의 접근을 상담적으로
하고 있다. 상담적 설교는 하나님의 마음으로 인간을 깊이 이해하고 공감하며 하나님의 은혜 앞에
회개하며 겸손히 순종하게 한다. 이를 위해 회중이 하나님의 사랑과 은혜의 깊이를 깨닫고 느끼게
하며 그 안에서 삶을 돌이며 하나님께로 돌아오도록 사랑의 호소가 있는 설교이다.

(2) 상담 설교의 특징과 효과
기독교 신앙은 하나님을 최고의 가치로 삼는다. 기독교 신앙은 자율성과 타율성의 이데올로기에
맞서 하나님께 근거한다. 하나님께 근거하는 것은 교회나 가정, 사회에 부분적으로 적용되지만
온전한 모습으로 실현되지 않고 있다. 신율적(神律的) 문화의 본질은 하나님과 인간과 우주의 완전한
조화이다. 그것은 하나님이 창조 시에 의도하셨던 창조 본연의 질서에 있어서 인간의 자기 회복과
자기실현, 자연과 우주의 자기실현이다. 신율적 문화 창조의 전제는 인간의 변화, 중생, 구원 및

194) 심수명, 「상담적 설교의 이론과 실제」, 20.
195) 전형준, 「성경적 상담 설교」, 220.
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성화이다. 역사 속에서 신율적 문화를 기반으로 삼을 때 올바른 기독교 문화 형성의 기초를
놓는다.196
상담 설교 사역에 있어 중점은 성도들이 하나님을 바라보고 본래의 창조적 모습을 회복하려는
마음을 갖도록 하는 것, 신율성의 마음을 가지는 것인데. 이것은 변화와 성숙이며 상담 설교의 주된
목표이다. 하나님의 사랑을 체험하며 그 사랑에 감동이 되고 사랑을 주신 하나님께 감사하면서
살아가며 변화와 성숙의 과정을 통해 하나님이 주신 비전을 발견하고 비전의 삶을 살아간다.
하나님의 말씀에 끊임없는 묵상을 통해 바른 영성을 형성하며 하나님의 말씀이 삶 속에 육화되도록
하기 위해 기도의 사람이 되어야 한다.
상담 설교는 치유에 초점을 둔다. 대부분의 사람들이 영적, 정신적, 신체적인 면에서 손상된
자아를 가지고 살아간다. 그렇기 때문에 자신의 삶이 다른 사람들에게 얼마나 많은 상처를 주고
있는지를 알지 못한다. 인간은 자신도 모르게 다른 사람들뿐만 아니라 자기 자신에게도 상처를 주는
경우가 있다. 그래서 치유를 통해 회복과 삶의 태도가 성숙을 향해 나아가도록 이끌어야 한다. 이
과정에서 하나님께 헌신의 삶을 사는 것을 전인 치유로 본다.197 전인 치유의 목표는 하나님 형상의
회복이다. 하나님의 형상대로 지음 받은 인간이 아담의 죄로 인하여 전적으로 타락함으로서
자력으로는 하나님과의 관계를 회복할 수 없는 존재가 되었다. 하나님의 형상을 개인의 인격과
연결시켜야 하는데, 치유의 목표는 온전함과 성숙이며, 나아가 예수 그리스도의 인격을 닮아가는
자가 되도록 하는 것이 치유의 목표이다. 마태복음 4 장 23 절에서 예수님은 “온 갈릴리에 두루
다니사 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치셨다”고 했다. 데살로니가 전서 5 장 23 절에는
“평강의 하나님이 친히 너희로 온전히 거룩하게 하시고 또 너의 영과 혼과 몸이 우리 주 예수
그리스도 강림하실 때에 흠 없이 보전되기를 원하노라”고 말씀하면서 인간을 구성하는 온 몸과 마음,
영혼이 아울러 깨끗해져서 전인이 강건하게 사는 것이 중요하다고 하였다. 영적, 정신적, 육체적으로
온전해지는 것이 치유이다. 회중의 고통과 아픔을 공감해주고 치유해주는 설교자가 되기 위해

196) Ibid., 208.
197) Ibid., 194.
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목회자는 영적, 정신적, 신체적 질병의 상호 관계성을 이해하고 있어야 한다. 상담적 설교는 설교 그
자체가 목회 상담의 과정이 된다. 인간의 병든 마음, 상처 입은 마음의 뿌리를 구체적으로 알고
말씀으로 품어주는 설교는 치료적 효과를 보게 된다. 상담과 설교가 조화를 이루며 통합하여
나아간다.
상담적 설교는 장기적인 문제 해결식 설교를 계획하고 실행하며 고통스러운 문제들 앞에 의연히
서서 그리스도의 복음에 의해 준비된 해답들을 외치고 인간 내면의 깊은 통찰력에 호소한 극복
방법을 제시한다. 이러한 설교를 들은 성도들은 현실 생활에서 고민하고 있던 문제를 설교를 통해
해결 받을 수 있게 된다.198 또한 문제에 대한 바른 해결을 모색하면서 깨달은 도움을 다른 성도들과
나눔을 통해 그 파급효과는 커질 수 있다. 설교자는 이러한 점들을 감안하여 하나님의 영광과 양들의
문제 해결 능력을 키우기 위해 하나님의 능력과 지혜를 의지하며 영혼을 돕는 사랑의 설교자가
되어야 한다.
상담설교는 성도들에게 바른 정보를 제공함으로써 말씀이 바르게 적용할 수 있도록 도와준다.
설교자의 메시지는 회중의 삶과 관련된 당시의 사회 속에서 나타나는 여러 가지의 현상들을
반영한다. 회중은 그러한 설교자의 메시지 속에서 자신의 생활 속에 발생할 수 있는 문제들을 미리
예견하여 대처할 수 있고 또 자신에게 그것과 관련된 문제가 있는지를 진단하고 자신의 문제를 미리
발견하여 더 악화되기 전에 해결하기 위한 시도를 한다. 성도들이 자신의 삶에 있어서 문제를 가지고
있을 때 그러한 문제들 중에는 잘못된 개념이나 지식으로 유발된 그릇된 신념에 의한 것들도 다수가
포함되어 있다. 인간의 감정과 행동의 뒷면에 자신의 신념이 내재되어 있는데, 그 감정들과 행동들이
죄악 된 것이라면 그 배후에는 분명히 그릇된 신념이 있다. 왜곡된 지식을 가진 사람은 그 지식에
따라 왜곡된 행동을 한다. 설교는 성경말씀적인 가르침을 통하여 잘못된 지식을 교정하고 회중의
실제 삶의 내용을 교정한다. 설교는 지식의 전달과 구체적인 결단을 촉구하여 ‘삶의 지침이 되는

198) 심수명, “상담설교가 교회 성장에 미친 영향,” 2018 년 5 월 4 일 세미나, 성경적상담학회, 34.
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기능’을 발휘한다. 상담 설교는 문제의 정확한 원인 분석과 해법을 제시함으로써 삶의 변화를 위한
동기 부여가 강하게 일어나게 한다.199
상담 설교는 대화와 교제를 통한 다양한 교제의 역할을 감당할 수 있는 좋은 본보기가 된다.
하나님과 나와의 교제, 회중과 회중의 교제, 세상과 교회의 교제, 회중과 세상과의 교제 등 다양한
교제의 역할을 감당할 수 있는 좋은 본보기가 된다. 하나님과 자신, 이웃과 자신, 또는 자기 자신의
내면에서 용서와 평화를 갈구하는 사람들에게 화해의 기능을 한다. 언어적, 비언어적 전달을 통해
회중의 문제를 대변하면서 회중의 마음이 열리고 신뢰할 수 있는 공감대가 형성이 되며 언어적,
비언어적 메시지는 회중의 마음을 인도한다.
설교자가 청중들의 문제의 핵심을 알아서 회중들에 영적인 것, 심리와 육신의 문제, 환경, 생활
등을 파악하고 설교를 할 때 화해의 기능이 완수된다. 그리고 설교자에게 있어 예수님이 사람들에게
가졌던 긍휼히 여기는 마음이 있어야 한다. 죄를 지은 사람이 회개하는 것에 대한 동정과 수용의
마음이 필요하다. 이것은 가해자가 저지른 죄에 대한 진지한 사죄와 정의, 피해자의 자발적인 용서의
선포, 화해의 과정이 세밀하게 다루어져야 한다. 기독교 전통에서 가해자의 용서는 익숙하지만
피해자 및 희생자의 치유와 회복에는 무관심했다. 오히려 피해자들이 더디게 회복되고 용서를
주저하는 모습에 비판한다. 피해자의 목소리는 잠식되고 가해자의 권리는 보호된다. 상담적 설교자는
희생자에게 위로와 긍휼을 베풀면서 가해자에게 회개와 변화를 요구해야 한다. 피해자들에게 깊은
내적 공감을 통해 치유와 자유를 선포해야 한다. 가해자를 용납하되 오직 회개를 통하여 용납하며
고통 당하는 피해자의 마음에 공의와 위로를 경험하도록 배려해야 한다. 설교자는 피해자들의 여정을
잘 돌아보고 삭개오 처럼 자신의 변화와 더불어 자신이 힘들게 했던 사람들에 대한 보상이 함께
나타나도록 인도해야 한다. 청중이 하나님께서 원하시는 선한 일을 위하여 스스로 결단하여 거룩한
선택을 할 수 있도록 기회를 인도하면서 그러한 효과를 볼 수 있는 특징이 있다.

199) 심수명, 「상담적 설교의 이론과 실제」 (서울: 도서출판 다세움, 2008), 17
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2. 설교의 감동에 대한 고찰

목회자는 설교에 있어서 본질적 사명을 찾아내야 한다. 그것은 아마도 설교의 감동을 통해서
사람들에 있어 감동을 주고 삶의 변화를 일으키는 것이다. 사도바울은 데살로니가 전서 2 장
13 절에서 “이러므로 우리가 하나님께 끊임없이 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을
받을 때에 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하도다 이 말씀이
또한 너희 믿는 자 가운데에서 역사하느니라”고 고백했는데, 하나님께 받은 말씀을 확신을 가지고
전할 때 믿는 자 가운데서 역사하신다고 하였다. 하나님의 의도와 뜻대로 전할 때 하나님께서는
역사하신다. 19 세기 미국 최고의 설교가 였던 필립스 브룩스(Philips Brooks)는 예일대학교에서 행한
설교학 특강에서 설교의 목적은 사람들의 영혼을 설득하고 움직이는 데 있음을 분명히 했다.200
설교의 감동과 성도들의 삶의 변화가 오늘날 설교자들이 추구해야 할 진정한 개혁이다. 이러한
개혁을 위해서 설교의 감동에 대해서 연구하고자 한다. 앞에서 언급한 주제설교, 이야기식 설교,
강해설교, 상담 설교의 방식에 감동이 고려된다면 보다 효과적인 설교로서 성도들의 마음을 움직일
수 있다.
조엘 비키(Joel Beeke)는 개혁주의 설교의 특징을 성경 말씀에 입각해 삶의 목적과 실천 행위를
가르치는 설교로서, 하나님의 말씀을 개인 생활에 적용함으로써 가족과 교회와 세상과 의미 있는
관계를 형성해 나가도록 하는 데 그 목적을 두는 것임을 분명히 한다.201 1600 여 년 전 강단을
지키던 아우구스티누스 역시 “가르치는 진리가 실천을 요구하는 것이며 가르치는 목적도 실천하게
만들려는 경우에는, 배운 것을 실천에 옮기지 않는다면 담화 내용이 진리인 것을 믿게 되어도
무익하며, 말하는 방식을 기뻐해도 소용이 없다”고 굳이 강조하고 있다.202
이 시대의 설교 강단에 하나님의 권위에 기초한 하나님의 말씀이 회복되어야 한다. 그리고 이와
더불어 설교의 감동과 성도들의 삶의 변화가 있어야 한다. 현대 설교 강단의 문제는 설교의 방식이나

200) Philips Brooks, 「설교론 특강」, 서문강 역 (서울: 크리스챤다이제스트, 2001), 108.
201) Joel Beeke, “개혁주의 설교” 「설교 개혁」, 조계광 역 (서울: 생명의말씀사, 2003), 106.
202) Garry Wills, 「성 아우구스티누스」, 김종흡 역 (서울: 크리스챤다이제스트, 2000), 152.
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방법들에 관한 형태나 전달 방식에 대한 것 이상이다. 미사여구가 많아 듣기에 좋고 화려한 설교는
많이 있지만, 예전처럼 마음에 찔림과 감동을 받아 내 심령에 변화를 일으키며 “형제들아 우리가
어찌할꼬”(행 2:37)라며 주님 앞에 나아가 탄식하는 변화가 많이 줄었다는 것이 문제이다. 이러한
부분을 고려하며 설교에 있어 감동을 고찰하고자 한다.

1) 설교에 있어 감동
설교에 있어 감동은 중요하다. 왜냐하면 하나님의 말씀에 감동을 느낄 때 청중들은 하나님의
은혜를 받아 신앙이 성숙하고 삶에 변화를 가져 올 수 있기 때문이다. 야구장에서 야구 경기나
축구장에서 축구 경기를 통해 재미와 흥미 나아가 감동을 받는다면 관중들은 계속해서 그 경기를
관람할 것이다. 그런데 예배당에서 감동을 받지 못한다면 청중들은 매 주일 교회 나오는 것 자체가
많이 힘들 수 있다. 물론 운동 경기에서 감동과 설교에서의 감동을 비교하는 것은 어폐가 있을 수
있지만 여하간 하나님의 말씀을 통해 올바른 감동은 필요하다. 교회에서 감동을 주는 설교가 전해질
때 하나님의 백성들은 세상으로 나가지 않을 것이며, 감동을 찾아 나섰던 청중들도 다시 예배당으로
돌아올 것이다. 김중기 교수는 신앙의 최대 관심은 “사람을 어떻게 체험할 수 있는가?”이며 동시에
“그 체험을 어떻게 사람이 표현하고 있는가?”라고 하면서 다음과 같이 말한다:

“성경 전부를 어떻게”라는 측면으로 궤뚫어 읽으면 성경은 사람이 하나님을 체험하고 그
감동을 증언해 놓은 책이라고도 할 수 있다. 여기서 하나님 체험이 라는 것은 하나님의 영
체험(성령 체험), 하나님 사랑의 능력 체험, 그의 아들 예수 그리스도의 체험, 또는 성경
말씀을 읽어 가다가 그것이 하나님의 말씀으로 들려오는 하나님의 말씀 체험 등 네 가지로
요약할 수 있다. 하나님은 인간 편에서 볼 때(성경적 근거에 준함) 하나님 자신을 인간에게
드러내 보이시려고 한 것이 사실이다(계시론). 그런데 하나님의 속성 대로 당신을 드러내려고
하신다는 인간의 속성대로 접근하셨다. 인간이 이성적 존재(이성, 감성, 영성)임을 너무나 잘
알고 계시는 하나님은 맨 처음에 인간에게 당신을 말씀으로 드러내셨다. 또한 하나님께서는
인간의 이성의 한계를 아셨기에 말씀을 잠깐 두시고(임시로), 그 말씀을 육신이 되게 하셔서
예수님을 그리스도로 사람들에게 보내셨다. 인간의 육체적 존재(감각, 감성, 이성, 영성)이기에
예수님을 하나님의 화육신으로 받아들이지 않았다. 그 다음 예수님은 이 세상 현장 답사 이후
하나님께서는 사람들에게 두루 성령을 선물로 부어주심으로써 당신을 드러내셨다.
하나님께서는 인간이 영적 존재(영성, 이성, 감성)임을 아셨기에 성령을 통해서 자신을
드러내셨다. 이로써 인간에게 영성이 촉발되었으며 스스로 영성을 개발할 수도 있게 되었다.
여기서 중요한 것은 인간이 하나님을 체험할 때에 감동을 받았다는 사실이다. 성경 말씀을
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하나님의 말씀으로 깨달아 질 때, 예수 그리스도를 영접하게 될 때, 그리고 성령을 받을 때
사람은 감동을 한다.203

하나님의 축복은 청중들이 하나님의 말씀에 감동해서 그 말씀대로 행할 때 사람들이 감격을 하고
이에 대해 하나님은 축복을 주신다.

(1) 감동
감동은 깊이 느껴 마음이 움직이는 것이다. 하나님께서 인간을 창조하실 때 영혼과 육으로
창조하셨고, 그 가운데 지, 정, 의가 포함되어 있다. 이것은 지적인 요소, 감정적인 요소 그리고
의지적인 요소이다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 되어 있다(딤후 3:16). 이것은 원문에 하나님의
숨결로 되었다는 뜻으로 나와있다. 베드로는 “성령의 감동하심을 입은 사람들이 하나님께 받아 말한
것”(벧후 1:21) 이라고 말했다. 성경은 하나님의 감동으로 되어 있는 하나님의 말씀이기에 하나님의
형상으로 창조된 사람들이 그 말씀으로 감동받기에 충분하다. 감동의 가장 큰 사건은 하나님께서
영원히 죽을 수 밖에 없는 인간을 구원하시기 위해 독생자 예수 그리스도를 보내주셔서 구원의
은혜를 베풀어 주신 큰 은혜가 감동이다. 그리고 그 가운데서 나를 택하여 구원해 주셨으니 큰
감동이다. 이제 청중들이 말씀에 감동을 받아 온전히 살면 하나님의 축복과 인도하심이 임한다.204
오늘날 설교의 감동이 없는 시대에 하나님의 말씀으로 감동을 창출해야 하는데, 설교자는 말씀을
잘 연구하여 감동 있는 설교 말씀을 전해야 할 것이다. 그러기 위해 말씀 그 자체에서 예수
그리스도를 통한 감동을 이끌어내야 한다. 하나님의 사랑과 택하심, 그리고 예수 그리스도의 구속
사역을 효과적으로 연결하여 말씀을 전해야 할 것이다. 나아가 청중들의 고민을 살펴보고 어떻게
성경적으로 해결점을 주어 하나님의 감동이 임할 수 있는가를 고려해야 할 것이다.

203) 김중기, “영성 촉발과 감동 체험”, 「현대와 신학」 (제 26 집, 2001), 127-9.
204) 이장연, 「청중 분석과 설교」, 247.
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(2) 감격
하나님은 성도들을 향하여 하나님 앞에서 “그리스도의 향기”(고후 2:15)라고 말씀한다. 이는
예수님을 믿는 신앙을 가지고 세상 속에 나아가 그리스도의 향기를 풍기는 것을 말한다. 세상에서
빛과 소금의 역할을 감당하며 성도를 바라본 사람들에게 감격을 주라는 의미도 포함한다.205 성경에
보면 하나님의 은혜에 감동을 받아 하나님과 사람들을 온전히 감동하게 하는 행위를 함으로써
주위에 사람들을 감격시키는 사례들을 보게 된다. 솔로몬은 하나님의 은혜에 감동을 받아 하나님께
일천 번제를 드림으로써 이를 바라본 백성들이 놀라며 감격하였다. 요셉은 그의 신실함에 보디발과
바로 왕이 감격하여 각각 그의 재산과 나라를 맡긴다. 바로 왕은 요셉에게 “이와 같이 하나님의 영에
감동된 사람을 우리가 어찌 찾을 수 있으리요”라고 이야기하며 애굽의 총리 자리를 맡긴다.
조나단 에드워즈는 마음이 작동하기 이전에 어떤 대상에 대한 합리적인 지식이 먼저 와야 한다고
생각했다. 그는 “영혼으로 하여금 사랑을 유발하게 하는 이성은 마음에 대해 타당한 영향력을 갖기
전에 우선 이해가 되어야 한다. 이해라는 문을 통과하지 않고는 어떤 것도 마음에 와 닿을 수
없다”206고 말했다. 종교적 대상에 대해 관념적으로 이해하고 초자연적 감각을 느끼고 성령께서
하나님의 영광에 대한 위대한 감각을 나누어 주실 때 성경과 교리에 대한 이성적 지식 위에
성령께서 역사하시는 기회를 가진다고 했다.207 그는 성경의 충만한 이해를 얻기 위해 노력했는데,
하나님과의 직접적인 만남에 근거해서 성도들은 말씀을 통해 은혜로운 경험과 하나님을 자각하게
되는데 이는 마치 그들 스스로 꿀의 달콤함을 맛보는 것과 같다.208 그리고 그의 경험에 대해 세네로
드와이트(Sereno E. Dwight)는 다음과 같이 썼다.

“성경을 읽는 중에 종종 단어 하나하나가 내 마음에 와 닿는 것 같았다. 나는 그러한
감미롭고도 힘 있는 단어들 사이의 조화를 느꼈다. 또한 종종 성경의 문장 하나하나가 비추어
주는 아주 풍성한 빛을 보는 것 같았고 신선한 영적 음식이 내게 전달되는 것 같았다. 그럴
205) Ibid., 249.
206) Jonathan Edwards, “The Importance and Advantage of a Thorough Knowledge of Divine Truth,” (New Heaven: Yale
University Press, 1999), 32. 박완철, 「개혁주의 설교의 원리」, 121 에서 재인용.
207) Jonathan Edwards, Art and the Scene of the Heart (Amherst: Massachusetts University Press, 1980), 31.
208) Sereno E. Dwight, ed., “Memoirs,” (New York: Jonathan Leavit & John F. Trow, 1843), 14. 박완철, 「개혁주의
설교의 원리」, 124 에서 재인용.

82

때는 더 이상 성경 읽기를 계속할 수가 없었다. 종종 한 문장에 오랫동안 머물면서 그 안에
담겨있는 경이로움을 바라보았는데 거의 모든 문장이 경이로움으로 가득 찬 것 같았다.”209

복음 안에 담겨있는 말씀의 실재가 성경에 묘사된 하나님을 직접 인식하는 감각으로부터 추론된다.
마음의 감각은 하나님 말씀의 영적인 탁월성을 감각적으로 이해하게 해주는 것이며 이로 인해
성경적 개념들과 우리 마음의 일치가 가능해진다.210 에드워즈가 지향하는 설교는 감정에 호소하여
마음을 따뜻하게 하는 신앙심을 장려하는 것이다. 하나님에 대한 경험으로 생기는 신앙적인 열정이
성도들의 기독교적 행위에 대한 가장 강력한 동기부여가 된다. 그는 생생하고 구체적인 표현들과
상상력을 설교에 사용하여 설교에 사용되는 언어들이 감정과 분리되는 문제를 해결하려고 했다. 그
결과 들은 설교 내용에 맞는 감정적인 반응을 청중들에게 불러일으키며 감격을 느끼게 유도했다.
그는 청중들의 가슴에 강력하고 지속적인 인상을 남기기 위해 예증과 상상을 동원했다.211 차갑고
지루한 언어 표현을 지양하고 그 자신의 설교의 방법들을 통해 하나님의 살아계신 말씀, 복음에 관해
감동적인 방식으로 설교를 하였다.

(3) 감복
감복은 하나님의 은혜에 감동한 사람이 다른 사람을 감격시켰을 때 이 모습을 보신 하나님이
감동하셔서 복을 주시는 것이다.212 또한 하나님께서는 하나님의 은혜에 감동한 사람을 보시고
감격함으로 복을 주신다. 솔로몬이 일천 번제 드림으로 하나님을 감동시켜서 하나님께서는
솔로몬에게 기도제목을 물으셨다. 이 때 솔로몬은 하나님의 백성을 지도할 지혜를 구했는데, 이 기도
제목에 하나님께서 감동하셔서 솔로몬에게 지혜와 총명과 구하지 않은 부귀와 영화까지 주셨다.
열왕기상 3 장 10 절은 “솔로몬이 이것을 구하매 그 말씀이 주의 마음에 든지라”고 말씀한다.

209) Ibids.
210) Ibid., 125.
211) Ibid., 130.
212) 이장연, 「청중 분석과 설교」, 249.
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하나님을 감동시키면 하나님의 은총이 임하지만 반대로 하나님을 감동시키지 못할 때 하나님은
촛대를 옮기신다. 요한계시록 2-3 장에 일곱 교회 중에 두 교회는 칭찬을 듣지만 나머지 다섯
교회는 책망을 듣는다. 예수님은 책망 받을 교회를 향하여 회개하지 않으면 촛대를 옮기시겠다는
말씀을 하신다.
그러므로 설교자들이 하나님의 말씀에 감동을 받고 그 생명의 말씀을 청중들에게 잘 전하여
그들을 감동시켜야 한다. 하나님의 감동을 받은 성도들이 그리스도의 빛과 소금된 생활을 하며
그리스도의 향기를 드러낼 것이다. 성령의 감동을 받은 사람들이 성경을 기록하였고 성경은 오늘도
우리에게 감동을 주고 있다. 성도들이 성령의 감동을 받아 시대의 변화와 조류로 인해 감동이 사라진
시대에 성령의 충만함과 말씀으로 인해 감동의 물결이 각 교회에 깃들기를 소망하며 노력해야 할
것이다. 이를 위해 설교자가 청중들을 하나님의 말씀으로 잘 설득하고 믿음으로 나아가게 해야 할
것이다. 이러한 설득은 올바른 말씀의 선포와 감동을 통해서 가능할 것이다. 이를 위해 청중에 대한
분석과 성향, 그리고 필요를 알고 하나님의 말씀을 연구하여 청중들에게 적용되는 효과적인 말씀을
선포해야 할 것이다. 청중들의 신앙 수준, 지적∙경제적 상태, 성도들의 공통된 관심사, 그들의 삶의
문제 등을 알고 그들의 수준에 맞는 설교를 해야 한다. 청중들은 메마른 자신들의 심령 속에
설교자가 말씀으로 충만히 채워주길 바란다. 설교자와 청중 간에 청중들의 영적인 필요를 채워주면서
그들을 말씀과 기도로 인도해야 할 것이다.

(4) 설교자의 파토스213, 성령, 그리고 로고스
설교자의 뜨거운 열정은 하나님의 말씀에 감동되고, 도취되고, 그 말씀을 사모하는 열정이
일어나야 한다. 설교는 교회 안에서 그리고 교회를 통해서 세상에 그리스도에 대해 증언하는
것214이다. 설교자는 성경을 통해 그가 듣고 본 것에 대해서 증인이 되어야 한다. 말씀에 대해 보고

213) 헬라어 paschein 에서 유래된 말로서 고통스러워 하고 괴로워하는 마음이다. 정장복, 「한국 교회의 설교학 개론」(서울:
예배와설교아카데미, 2001), 284.
214) Thomas G. Long, The Witness of Preaching, 47. 주승중, 「성경적 설교의 원리와 실제」, 537 에서 재인용.
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듣고 체험해야 한다. 설교자는 우리 삶의 현장에서 새롭게 말씀하시며 우리를 부르시는 하나님의
음성을 듣기 위해 열심을 다해 성경으로 나아가야 한다. 하나님께서 우리에게 요구하시는 바를
성경에서 듣고 그 진리를 우리에게 담대히 증거해야 한다.215 예수님께서는 요한복음 18 장 37 절
에서 “내가 이를 위하여 태어났으며 이를 위하여 세상에 왔나니 곧 진리에 대하여 증언하려
함이로라”고 말씀한다. 예수님은 하나님의 증인으로서 진실 하시고 신실 하셨으며, 우리를 향해
“너희도 역시 나의 증인이라”(요 15:27)고 말씀하셨다. 설교자는 예수님을 본받아 성경에 대한
열정을 가지고 하나님의 말씀을 전해야 한다. 예레미야 선지자도 “내가 다시는 여호와를 선포하지
아니하며 그의 이름으로 말하지 아니하리라 하면 나의 마음이 불붙는 것 같아서 골수에 사무치니
답답하여 견딜 수 없나이다”(렘 20:9)라고 하였다.
예수님께서는 예수님의 참된 사랑을 거부하고 진정한 구원을 알지 못한 채 회개하지 않는
이스라엘 백성이 죄와 사망 가운데서 방황하는 모습을 보시면서 눈물을 흘리셨다. 구원의 소식을
전하는 설교자는 한 영혼에 대한 애타는 마음을 가지고 복음을 전해야 할 것이다. 드와이트 무디(D.

L. Moody)는 눈물없이 잃어버린 영혼들에게 말하지 않았으며, 그러므로 설교자는 죄악 가운데서
방황하며 여러가지 삶의 문제로 인해 눈물짓고 있는 회중을 바라볼 때, 그들의 죄악과 그들의 아픔과
그들의 방황이 나의 죄악이요, 나의 아픔이요, 나의 방황으로 느끼며, 그로 인해 눈물을 흘릴 수
있어야 한다.216 회중을 향한 사랑의 열정과 가슴에서 나오는 눈물이 있어야 한다. 죄악 가운데서
죽어가는 사람들을 향한 처절한 눈물과 안타까움을 가지고 눈물이 식어가는 자신을 돌아보며
파토스와 열정을 가진 부르짖음이 있어야 할 것이다.
리차드 백스터(Richard Baxter)는 회중들에게 회개할 것을 설교하며 늘 마지막이라는 마음으로
설교하였다:

“어떻게 내가 소홀히 냉담하게 설교할 수 있는가? 어떻게 내가 사람들을 자신의 죄 가운데
홀로 내 버려 둘 수 있는가? 또한 아무리 고통스럽고 어렵다 할지라도, 어떻게 내가 그들에게
주님을 위해 회개하라고 권면하지 않을 수 있는가? 내 양심은 나에게 이렇게 물었다. 그러한

215) 주승중, 『성경의 원리와 실제』(서울: 예배와설교아카데미, 2006), 538.
216) Ibid., 539.
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심정으로 어떻게 그대가 삶과 죽음을 말할 수 있었는가? 그대는 그런 사람들을 위해서는 울지
말아야 했는가? 그대의 눈물이 그대의 설교를 방해하지 말아야 했는가? 그대는 큰 소리로
부르짖어 그들의 타락을 드러내며, 그들에게 삶과 죽음에 관해 탄원하고 권면하지 말아야
했는가?217 …”

그는 회중을 향해 뜨거운 눈물이 식어가는 자신을 바라보며 탄식하고 열정을 잃어버린 모든
설교자를 향해 뼈아픈 권면을 하였다:

“자신의 모든 힘을 동원하여 설교하는 목사가 과연 몇 명이나 되는가? 아아 슬프다. 우리가
너무나 힘없이 또한 부드럽게 설교하기 때문에 잠자는 죄인들은 들을 수가 없다. 그 호통
소리가 너무 약하기 때문에 강퍅한 마음을 가진 사람들은 느끼지 못한다. 오! 목사들이여,
인간의 영생과 죽음의 문제가 달려있는 그러한 메시지를 전달할 때 우리는 얼마나 명료하게
얼마나 주의 깊게 얼마나 열정적으로 전해야 하겠는가? 또한 인간의 구원을 위해 어떻게
냉담하게 말할 수 있단 말인가? 인간의 구원을 위해 설교하는 이러한 사역은, 사람들이 우리
설교를 들을 때, 우리를 느낄 수 있도록 우리의 모든 힘을 다해 이루어지지 않으면 안
된다.”218

설교자의 파토스와 열정은 진실하고 열정 있는 모든 설교가의 공통적인 특징이다. 챨스
스펄전(Charles H. Spurgeon)은 “화산이 폭발하여 용암이 분출하듯이 뜨거운 가슴에서부터 더 많은
언어를 우리에게 허락 하소서.”219라고 부르짖었다. 이 부르짖음은 너무나 부드럽게 그리고 힘없이
설교하고 있는 오늘날 우리의 부르짖음이 되어야 할 것이다. 설교자의 파토스는 성령님으로부터
온다. 성령님의 충만한 역사가 있어야 한다. 로이드 존스는 “설교란 정열에 불타는 인간을 통해
나오는 신학”220이라고 말하면서 그 정열은 성령 임재의 결과로 변함없이 있게 되는 정열이라고
지적하였다. 그는 다음과 같이 주장한다:

“불을 소멸치 말고 성령을 소멸치 말라. 기독교란 열정과 정열을 의미한다. 사도바울은 어느
정도 문법 규칙을 어기기도 했고, 그 자신의 논증을 중단하기도 했다. 그것은 정열 때문이었다.
우리는 그렇게도 근엄하며, 우리는 그렇게도 자제하고 있다. 그리고 우리는 생명이 없고,
정열도 없고, 능력도 없는 체면과 형식으로 모든 일을 행하고 있다. 그러나 그것은 신약의
기독교가 아니다. 당신의 신앙이 당신의 마음을 녹이고 감동을 주는가? 그것이 당신 안에 있는
217) Richard Baxter, 「참 목자상」, 박형용 역 (서울: 생명의말씀사, 1996), 94-5.
218) Ibid., 106.
219) Charles H. Spurgeon, An All-Round Ministry (Edinburgh: Banner of Truth, 1960), 173.
220) Martyn Lloyd-Jones, Preaching and Preachers (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1972), 97.
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얼음장과 당신 마음 안의 냉기와 완고함을 없애주고 있는가? 신약의 기독교의 본질은 성령
임재의 결과로 변함없이 있게 되는 정열이다.”221

설교는 하나님의 말씀을 증언하는 것이다. 그런데 그 성경 말씀의 저자는
성령님이시다(딤후 3:16). 그러므로 성령님께서 설교자에게 감동을 주시고 성경을 풀어 주실 때,
그들은 속에서 뜨거움을 경험하게 되며, 그 결과 정열이 그들 안에 불타오르게 된다. 그러므로
설교자는 그의 설교 사역에서 성령님의 조명과 인도하심을 간구해야 하며, 결국 설교자의 열정은
그의 무릎에서부터 시작된다. 그리고 로고스로서 하나님의 말씀을 객관적으로 말씀을 따라 하나님의
의도를 연구하여 전달해야 한다. 조지 캠벨 모간(George Campbell Morgan)은 설교에 있어 ‘진리,
명료성, 정열’이 3 대 요소라고 말한다.222 로이드 존스는 설교에 있어 진실과 열정에 공감하면서
설교에 대해 불타는 논리와 감동적인 이성이 모순되지 않고 진리에 관해 이성이 감동적이어야 하며,
불타는 정열의 신학이 되어야 함을 말한다.223 정열로 표현되지 않는 신학은 불완전한 신학이거나
결점이 있는 것으로 보았다.
설교자에게는 감동적인 이성과 뜨거운 논리가 있어야 한다. 설교자의 설교는 열정이 담긴 진리의
말씀 이어야 한다. 그것은 웅변적인 이성으로 회중의 생각과 마음도 움직여야 한다. 고린도후서
5 장에서 사도 바울은 성경적인 논리와 진리에 대한 열정으로 말씀을 전한다. 그는 화해의 교리에
대해 “그리스도를 대신하여 간구 하노니 너희는 하나님과 화목하라”(고후 5:20)고 말씀한다.
스토트는 이러한 열정이 성령님의 역사를 통해 가능하다고 한다. 성령님 만이 설교자의 이성과 논리
그리고 열정을 주장하는 분이시기 때문에 오순절에 ‘불의 혀’로 나타나신 성령님의 역사 안에서
진리는 불타는 열정이 담긴 진리가 될 수 있다고 주장한다.224 또한 그리스도의 말씀 자체가
설교자에게 진리와 열정을 주신다. 엠마오로 가는 두 제자에게 예수님께서 성경을 풀어 주셨을 때

221) Martyn Lloyd-Jones, The Christian Warfare (London: Banner of Truth, 1976), 273-4.
222) Campbell G. Morgan, Preaching (Grand Rapids: Baker Book House, 1974), 14-5.
223) Martyn Lloyd-Jones. Preaching and Preachers, 97.
224) John Stott, 「현대 교회와 설교」, 402.
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그들의 마음은 뜨거워졌다. 그러므로 설교자의 가슴에 성령의 충만한 역사를 주시는 하나님의 말씀,
그리스도 중심의 성경 진리는 모든 설교자에게 열정이 담긴 진리를 깨우쳐 주신다.225 설교자는
객관적이고 진리인 하나님의 말씀을 제대로 연구해서 성령의 감동을 따라 열정적으로 전해야 할
것이다. 영적으로 죽어가는 사람들에게 그들의 영혼이 예수 그리스도로 다시 살아날 수 있도록
증거하며 그리스도의 제자 삼아 하나님의 뜻을 이루어 가야 할 것이다.

3. 설교를 통해 삶의 변화를 위한 효과적인 설교

베네딕트 그뢰센(Benedict J. Groeschel)은 성도들의 영적인 변화를 위해서 첫째, 죄 문제를 다루고
거기서 정결케 함을 경험해야 하며 둘째, 말씀의 조명하심을 통해 하나님을 경험하는 단계를 거쳐
셋째, 하나님과의 일치와 연합으로 이끄는 것이 효과적이라고 주장한다.226
개인의 영적인 변화는 교회 구성원들의 공동체 변화가 있을 때 더 효과적으로 적용이 된다. 진정한
회심과 변화는 죄에 대한 깊은 통찰과 자각이 있어야 하며, 모든 공동체의 진정한 변화는 현재의
거룩한 불만족에서 출발하게 된다. 개인의 삶과 그가 속한 공동체와 사회 속에서 변화를 야기하기
위해서는 현재 모습에 대한 개선의 의지가 있어야 한다. 변화를 일으키고자 하는 설교자는 변화에의
저항을 극복하고 적절한 긴장을 염두에 두어야 할 것이다. 초대 교회의 사도들은 회중들이 듣기에
편한 말이나 즐겁게 하는 설교를 하지 않고, 오히려 회중들에게 깊은 도전을 주어 갈등과 불안
속으로 몰아넣었다. 그래서 “우리가 어찌할꼬 하거늘”(행 2:37) 이라는 깊은 탄식이 쏟아져 나오게
했기에 삶의 근본적인 변화가 일어날 수 있었다.
현대인의 삶의 변화와 관련하여 효과적인 설교 사역을 하고 있는 존 오트버그(John Ortberg)는
이러한 부분과 관련하여 “내가 대학 다닐 때, 가장 중요한 책이 ‘Knowing God’이었지만, 30 여년이
지난 지금은 ‘Experiencing God’이다. 사람들은 하나님을 경험하고 싶어 굶주려 있다”227고 했다. 이

225) 주승중, 「성경적 설교의 원리와 실제」, 545.
226) Benedict J. Groeschel, 「심리학과 영성」, 김동철 역 (서울: 성 바오로 출판사, 1999), 134-59.
227) “Holy Tension-The Leadership Interview with John Ortberg”, Leadership Vol. 25. Number 1 (Winter 2004), 23.
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시대의 영성 운동의 중요한 한 흐름을 이끌었던 토머스 머튼 조차도 “신앙생활에서 비현실에 빠지는
것보다 더 큰 재앙은 없다”고 지적했다. 이러한 부분들은 현대 목회자들이 설교를 함에 있어서
어떠한 방향으로 가야 하는지 참고점을 더하고 있다.
설교자는 성경적인 설교를 해야 한다. 성경으로 시작해서 성경으로 끝내는 설교라고 해서 반드시
성경적인 설교가 된다고 할 수는 없지만 강해설교, 주제 설교 등 어떤 형태의 설교를 하던지 간에
설교는 본질적으로 성경 말씀을 통해 하나님의 온전한 뜻을 드러내고 하나님의 영광을 드러내야
한다. 그 결과 청중들이 설교에 감동을 박아 사람들이 변하고 세상이 변하도록 해야 할 것이다.
그러므로 설교자는 하나님의 말씀의 증인으로서 하나님의 말씀을 전해야 하며, 자기주장이나 자신을
나타내면 안 되는 것이다.
설교자가 성경적 설교가 아닌 영적 담론식(설교자 스타일의 이야기)의 설교를 하게 되면 하나님의
권위가 아닌 설교자의 권위가 되며, 결국 설교자가 영광을 받게 된다.228 반면 성경적인 설교를 하게
되면 하나님의 말씀이 최종 권위가 되어 말씀의 영광이 드러나고 하나님께서 그 영광을 받으신다.
요한복음 3 장 34 절에 하나님이 보내신 이는 하나님의 말씀을 한다고 기록되어 있는 것처럼 설교자는
오직 하나님의 말씀을 말씀으로 풀어서 전해야 할 것이다.
설교자의 해석적 관점은 본문이 말하는 사건의 사실성, 정확성, 객관성도 상호 관계와 문화란
컨텍스트 속에 자리 잡고 있는 것이며, 수천 년의 문화적, 공간적, 시간적 간격을 넘어 오늘날 이
지역에 사는 나의 양 떼들에게 어떤 의미로 다가오기를 성령님께서 원하시는 가에 대한 응답으로
봐야 할 것 이다. 동시에 석의를 통해서 본문의 목적하는 것을 발견하여 문화와 성도들의 필요에
끌려 다니는 설교자들의 잘못된 해석을 수정해 나가야 한다.
다음으로 그리스도 중심적 설교를 통해서 인간의 교만과 내적인 죄를 해결해야 할 것이다. 예수
그리스도께서 십자가를 통해서 성취하신 것만이 우리가 설교할 수 있는 보증이 되며 설교의 근거가
된다. 십자가가 없다면 우리는 아무런 설교의 근거를 가질 수 없는 것이다. 십자가는 설교의 객관적
유효성의 근거가 되며, 설교자의 주관적 겸손의 근거가 된다. 그러므로 존 파이퍼(John Piper)는

228) John Piper, 「하나님의 방법대로 설교하십니까?」, 이상화 역 (서울: 엠마오, 1995). 48-50.
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“설교자가 십자가에 못박히지 않았다면 그 설교는 무효(고전 1:17)”229라고 주장한다. 그리고
골즈워디(Graeme Goldsworthy)는 “당신은 왜 예수님을 언급하지 않고서 설교를 하려고 하는가?”라고
물으며, 하나님을 보기 위해 살펴보아야 할 것이 십자가이며, 우리가 어떻게 살아야 하는지 알 수
있는 가장 쉬운 길이 예수님의 삶을 보는 것이라고 주장한다.230
현대 회중을 감동시켜 움직이기 위해서 설교학 에서는 메시지의 적절성을 보장해주어야 한다고
말한다. 설교자는 항상 지금 이 설교 내용이 왜 우리의 삶에 필요한가(적시성)와 이 메시지가
우리에게 정말 필요한 것인가(적절성과 연관성)를 깨닫게 해주어야 한다. 이럴 때 청중들은 마음을
여는 변화가 일어난다.
회중을 움직이기 위해서 말씀은 공동체 속에서 경험되고 관계 속에서 경험 되어야 한다. 신앙은
관계성으로서 하나님과의 관계와 이웃과의 관계가 바로 잡혀야 할 것이다. 온전한 설교는 인격체이신
하나님과의 관계를 맺을 때 경험되며, 공동체 속에서 역사하는 것을 보고 경험할 때, 삶에 깊이
영향을 미치며 생활 방식이 바뀌는 것이다. 그러므로 효과적인 설교자는 매 설교를 통해서 가치관이
바뀌고 생각이 변할 전환점이 만들어지도록 준비하고, 설교와 함께 교회 교육이 함께 유기적으로
움직여가는 교육 훈련 시스템을 만들고, 소그룹 속에서 다른 성도들과 말씀을 나누고 경험할 수 있는
3 중 접근을 해야 한다. 따라서 교인들의 삶의 변화를 위해서 주중에 소그룹 모임을 통하여 설교를
중심으로 적용과 나눔의 시간을 갖도록 배려해야 할 것이다.

4. 회중을 감동시키는 효과적인 설교의 구조

설교를 할 때 효과적으로 하기 위해서 설교자는 회중들이 이해하고 기억할 수 있는 설교의 구조를
구성하고 내용을 연구해야 할 것이다. 좋은 설교는 설교의 각 조직이 총체적으로 잘 기능하는
설교이다. 여기서 각 조직이란 제목, 도입부, 본론, 결론, 예화, 전환문 등을 말한다. 성경의 내용을

229) Ibids..
230) Graeme Goldsworthy, 「성경신학적 설교 어떻게 할 것인가: 강해설교의 성경신학적 적용」, 김영재 역 (서울:
성서유니온선교회, 2002), 197.
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정확히 하기 위해 석의를 바로 해야 하고, 효과적인 전달을 위해서 구조에 정통해야 할 것이다.
설교의 구조는 전달도구이다.231 박영재는 알랜 몬로(Alan H. Monroe)의 수사구성법을 다음과 같이
설명한다:

몬로가 제안한 수사구성법은 주의 단계. 필요 단계. 만족 단계. 그림으로 그려주는 단계.
결단 단계 등 5 단계로 구성된다. 설교자가 주의 단계에서 청중의 의식을 사로 잡아 일단
관심을 집중시켰으면 필요단계에서 청중에게 심각하게 논의되어야 할 부분을 언급한다.
만족단계에서 어떻게 해야 만족 하는가를 밝힌다. 그림으로 그려주는 단계에서 오관으로 느낄
수 있게 해 주는 단계이며 선명하게 이해하도록 예화를 사용해도 좋다. 마지막으로 결단의
단계에서는 청중이 들은 말씀을 행동으로 옮길 수 있도록 자극을 준다.232

효과적인 설교를 구성하기 위해 설교자는 청중을 감동시키고자 하는 노력이 있어야 한다. 설교는
하나님의 메시지의 선포이다. 설교는 예수 그리스도의 복음을 전파하기 위해 하나님께서 지정하신
도구이다. 설교자체로서는 청중의 삶에 의미를 주지 못하며 설교의 메시지들이 청중의 영혼을 사로
잡을 때에 청중들은 하나님의 뜻을 깨닫게 된다. 예수님도 먼저 사람들에게 관심을 집중하시고
청중들의 요구를 살피셨다. 설교자는 청중이 좋아하는 언어와 그들의 욕구를 잘 헤아려서 청중의
관심을 끌어 당겨 하나님의 말씀에 감동을 받도록 해야 할 것이다.233
설교에는 지적 요소, 정적 요소, 의지적 요소가 있다. 정적인 요소는 감각적 터치를 통해서 내용을
청중의 마음에 심는다. 의지적 요소는 청중의 결단, 삶의 변화로의 연결이다. 의지적 요소는 논리적
설교를 해야 한다. 성경적 논리를 가지고 말씀을 쉽게 전할 때 청중들은 감동을 받는다. 정적인
요소를 터치하기 위해서 청중의 관심사를 잘 분석하여 터치를 해 줄 때 효과를 가져온다. 인터넷,

TV, 멀티미디어, 영상매체 등이 발달된 시대에 감각적인 센스 어필이 필요하다. 이를 감각 호소적
설교라고 하는데, 설교자가 감각적인 설교를 통하여 감동을 주었을 때 청중은 은혜를 오래도록
간직한다.234

231) 박영재, 『설교자가 명심해야 할 9 가지 설득의 법칙』(서울: 규장, 1998), 87.
232) Alanh H. Monroe, Principles and Types of Speech (New York: Scott Foresman and Company, 1935), 189. 박영재,
「설교자가 명심해야 할 9 가지 설득의 법칙」, 87-8 에서 재인용
233) 이장연, 「청중 분석과 설교」, 252.
234) Ibid., 254.
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감각적 도구인 시각, 청각, 촉각의 감각적 매체와 정보에 익숙한 자들에게 감동을 줄 수 있는
설교를 구상해야 한다. 인간에게는 다양하게 반응하는 감각기관이 있는데 보고, 듣고, 냄새 맡고,
맛보고, 접촉으로 느끼는 오감 작용이다. 감정은 감각을 자극하는 도구로서 언어, 이야기 하기, 소리,
몸짓과 그 외의 신체 행위들이다. 센스 어필은 오관의 자극과 반응 원리를 사용하여 전달의 효과를
높이는 것이다. 설교의 장애물을 극복하기 위한 노력으로 설교자가 청중으로 그림 언어를 구사하는
모습과 오감을 느끼게 함으로써 기억에 오래 남도록 하는 부분이 필요하다. 이러한 부분들을
참조하여 반영하며 효과적인 설교의 구성을 이루어 가야 할 것이다.

1) 창조적인 서론과 결론의 유도
설교의 서론에 대해서 청중의 관심을 유도하여 경청하게 할 수 있도록 로빈슨은 회중이 오늘
설교를 들어야만 하는 필요성을 제기하여 그 설교의 중요성과 무게를 깨닫게 해야 한다. 그래서
하나님께서 주실 대안과 변화를 앞두고, 현재의 문제를 인식하게 하고 주께서 문제라고 하는 것을
인정하며 마음을 열게 해야 한다고 하였다.235 여기에서 변화의 가능성이 열리고 소망이 생기며 귀를
기울이게 할 것이다. 회중들이 겉으로 일반적인 필요에 머무르고 있을 때, 그들의 실제적 필요와
심연 깊숙한 곳에 덮어 놓았던 본질적인 필요를 일깨워 주어야 할 것이다. 잘 만들어진 도입부를
통해 설교에 흥미를 갖게 하고 설교를 전개하는 가운데 그것을 더욱 발전시켜야 할 것이다.
그러므로 효과적으로 서론을 만들기 위해 다음의 사항들을 고려하면 좋을 것으로 사료된다. 첫째,
설교에서 다루게 될 주요 사항들이 드러나고 설교자의 전개 의도를 암시해야 한다. 둘째, 설교를
함에 있어 본문과 회중과의 관계를 자연스럽게 설정해야 할 것이다. 셋째, 회중들로 하여금 하나님의
말씀에 관심을 갖게 인도해야 할 것이다. 넷째, 회중으로 하여금 적극적으로 생각하고, 살펴보고,
발견하도록 설교에 참여하게 해야 할 것이다. 다섯째, 설교의 결론은 지금까지 설교한 내용을
정리하고, 삶이 변하도록 동기를 부여하고 적절히 도전하며 성령께서 역사하시도록 장을 열며 설교의
목표를 달성하기 위해 마무리하는 과정으로 여겨져야 할 것이다.

235) Haddon W. Robinson, 「강해설교」, 160.
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효과적인 설교의 마무리는 다음의 사항들을 고려하면 좋을 것으로 사료된다. 첫째, 지금까지
전해온 설교의 여러 내용들을 잘 요약하고 정리해야 한다. 둘째, 설교를 통해 전달하려고 했던 중심
논지를 반복 혹은 단순한 다른 표현으로 명료하게 재 진술해서 사람들의 가슴에 새겨지게 한다.236
셋째, 설교의 서두에서 제시된 문제에 대해 성경적인 해결책이 제시되어야 한다. 넷째, 성도들의
삶이 변할 수 있는 순종의 결단을 유도하고 적용을 도와주어야 한다. 다섯째, 이 모든 것을 통해서
설교 전체의 절정 역할을 해줘야 한다.237 이런 역할을 위해 설교 흐름의 일관성과 해결이라는 두
요소를 잘 갖추어야 한다. 그러한 가운데 마무리 부분에 설교의 중심 아이디어를 잘 제시하여 이것이
하나님의 명령임을 깨닫게 해야 하고, 이것을 붙들고 기도하며 결단하도록 인도해야 할 것이다.

2) 새로운 설교의 형태와 발전
성경은 하나님의 이야기인데, 예수 그리스도를 통해 인간을 구원하시는 하나님의 이야기이다.
성경의 많은 부분이 이야기로 기록되어 있으므로 설교는 이야기 형태로 하는 경우도 고려할 만하다.
예수님도 복음서에서 말씀하실 때, 선한 사마리아인과 탕자 그리고 씨 뿌리는 자에 대한 비유를
전하셨으며, 간단한 이야기를 통해서 동정과 용서 그리고 개인적인 책임과 같은 중요한 개념을
가르치셨다. 기도에 대해서 가르치실 때에도 불의한 재판관의 이야기를 말씀하셨고, 하나님 사랑의
깊이와 인간의 가치에 대해서 가르치기 위해서 선한 목자에 대한 이야기를 하셨다. 현대 설교는
설교의 내러티브에 강조점을 두어 내러티브 형식의 설교가 등장하며, 예수님께서도 말씀하시는 내용
자체를 이야기로 듣기 쉽게 설명하셨다. 이러한 점에 착안하여 새로운 설교학이 이야기를 말하는
것(storytelling)으로 이해하고, 설교자를 ‘이야기를 나누는 사람’(storyteller)으로 이해한다. 많은
설교학자는 성경의 대부분이 이야기로 기록되었기에 설교도 이야기로 전해야 한다고 생각한다.
그리고 성경의 이야기를 말하는 것은 성경의 문학적 형태를 가장 존중하는 설교 형식이라고
생각하게 되었다. 사람들이 이야기에 관심을 갖게 되는 것은 각자의 삶이 하나의 드라마 이며

236) 주승중, 「성경적 설교의 원리와 실제」, 363.
237) Ibid., 358.
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이야기가 사람의 이야기이므로 성경도 이야기로 설명을 하고 진리의 세계를 드러낸다. 이야기는
새로운 가능성을 보여주며, 이 이야기를 통해서 하나님의 말씀을 쉽게 이해할 수 있다. 설교자의
상상력이 중요하며 회중이 설교를 듣는 중에 상상할 수 있도록 돕고238 진리로 인도해야 한다.
다음으로 설교는 복음의 경험을 중요시한다. 설교는 복음의 경험을 창조하며 새로운 설교학 운동은
설교의 목적에 있어 그 의도가 분명하다. 이러한 설교의 의도는 현대 커뮤니케이션 분야의 변화에
따라 문자나 인쇄매체를 넘어서 멀티미디어 문화, 영상 매체 문화를 고려하여 전파해야 한다. 그림,
소리, 문자, 기호, 화상 및 동영상 등의 단일 매체를 동시에 한 자리에 통합적으로 전달하는 이런
멀티미디어 환경은 설교의 커뮤니케이션에 있어서 패러다임의 변화를 요구한다. 1990 년대 이후 읽는
문화에서 보는 문화로 옮겨가고 있다. 시각적인 문화가 발달함에 따라 ‘시각적 이미지’를 눈에
그려볼 수 있는 다채롭고 풍요로운 언어, 상상을 불러일으키는 언어가 사용되어야 한다. TV 와
미디어 시대 이후의 청중은 설명하는 것과 함께 움직이고, 감동받고, 삶이 자극 받기를 원하고 있다.
오늘날의 설교는 회중의 지적인 차원과 더불어 감정과 의지까지 호소하는 전인적인 부분을 포함해야
한다. 이를 위해서 이미지와 은유 그리고 상상력을 불러일으키는 언어의 사용이 중요하다. 상상은
우리 마음속에 이미지를 만들어 내는 능력이다. 사람들이 생각할 때 상상력을 동원한 영상이나
그림을 통해서 한다. 상상은 우리의 삶을 지배한다. 그러므로 오늘날의 설교의 과제는 자기의
상상력을 통해 성경과 회중의 만남을 연결하여 촉진시키며, 성경 본문 형상이 회중에게 보이고
들리도록 그것을 명료하고 힘 있게 제시해야 한다. 예수님은 상상이 담긴 이미지 설교를 하셨다.
예수님은 직유, 은유, 수수께끼, 비유, 역설 등을 사용하셔서 하늘의 메시지를 전하였다. 예수님은
이러한 방법을 사용하셨고, 사람들의 귀에다 말씀하시지 않고, ‘눈’ 에다 말씀하셨다. 예를 들면,
예수님께서는 “공중의 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희
천부께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐. 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여
보라. 오늘 있다가 내일 아궁이에 던지우는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까
보냐”(마 6:26-30)라고 말씀하셨다. 예수님은 청중이 이미지를 떠올릴 수 있는 그림 언어를

238) 주승중, 「성경적 설교의 원리와 실제」, 275.
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사용하셨는데, 설교자는 우리의 지성과 의지 그리고 감성을 포함한 전인을 향해 메시지를 전해야 할
것이다.

3) 좋은 설교의 결과와 열매
좋은 설교는 울었다가 웃었다가를 반복하며 교회 문 앞에서 은혜 받았다는 말과 함께 악수해 주는
것이 아니라, 그 설교를 들은 회중의 마음에 감동과 삶에 대한 변화가 일어나는가? 아닌가로
판단되어야 할 것이다. 회중에 대한 삶의 변화는 개인적인 삶의 변화와 공동체의 형성으로 증명된다.
예수님도 말씀과 비유를 통해 제자들이 따르고 삭개오와 가나안 여인, 수가성 여인 등의 삶의 변화를
이끌어 내셨다. 그러므로 말씀을 통한 적용과 삶의 변화, 그리고 공동체의 형성은 중요하다.
그러므로 이러한 점을 고려하는 설교가 필요하다.
먼저 서론은 회중의 주의를 끌어야 한다. 설교자가 설교의 30 초 이내에 듣는 사람의 주의를
사로잡아야 한다. 그 방법은 역설법과 수사적 의문문과 깜짝 놀랄만한 사실이나 통계, 유머, 잘 알고
있는 이야기, 자극적인 설명 등의 방법으로 회중의 관심을 끌어야 한다. 설교자의 서론은 회중의
필요를 채워주어 회중이 듣고 싶도록 해야 한다. 의무적으로 듣는 것이 아닌 자발적인 경청과 관심을
유도해야 한다. 말씀을 통해서 회중의 구체적인 삶을 향한 하나님의 말씀을 듣도록 해야 한다.
회중의 관심을 설교의 본론으로 돌리며 그것을 소개해야 한다. 전체 설교를 예견하고, 그 설교를
소개해야 하며 설교의 주제를 소개하고 설교자가 무슨 이야기를 하려고 하는가에 대해 그 방향을
제시해야 한다. 서론은 간결하게, 적절하게, 본문에서 제시할 수 있는 만큼 그렇게 해야 한다.
본론에 있어서 설교자가 설교에 있어 감동과 삶에 변화를 일으키는 설교를 위해서는 기도와
성령의 역사, 하나님과 성경에 대한 깊은 이해, 인간에 대한 이해, 그리고 세상과 문제에 대한 깊은
이해가 있어야 한다. 그리고 가치관에 관한 문제를 터치해야 한다. 설교자가 왜 설교해야 하는지가
설교의 가치관이라면 회중에게 인생에서 왜(Why)에 해당하는 것이 가치관이다. 지식과 명제만
나열하고 종교적 권위를 앞세운 명령으로는 사람을 절대 변화시킬 수 없다. 가치관의 변화가 사람의
행동의 변화를 이루어낸다. 복음 자체가 세상과 다른 가치관이며, 그리스도 안에서 우리의 생명을
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읽음으로써 또 다른 생명을 구할 수 있고, 십자가를 통해서 약속된 부활의 권능의 삶을 발견할 수
있다. 이러한 부분에 있어 회중들이 하나님을 경험할 수 있도록 돕는 설교를 해야 한다. 그러므로
설교자는 예수 그리스도를 통한 생명과 살아계신 하나님을 전해야 한다. 성경의 진리가 삶 속에서
경험되도록 해야 한다. 이러한 부분에 대해 초대교회 사도들은 “우리는 수많은 사람들처럼 하나님의
말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 곧 순전함으로 하나님께 받은 것 같이 하나님 앞에서와 그리스도
안에서 말하노라”(고후 2:17) 고 이야기하며, 사도행전 19 장 17 절 이하에는 사람들이 하나님을
경외하고 그 삶이 변화되자 손해 입는 것을 두려워 않고 자신들에게 귀중했던 마술 책을 불태운
일이 벌어진 것이다. 이 사건에 대해 사도행전 19 장 20 절에서는 “이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어
흥왕하여 세력을 얻으니라”고 기록하고 있다. 이처럼 하나님의 말씀이 살았고 생명력이 있는
말씀이라면(히 4:12) 생명의 씨앗으로 뿌려졌을 때 싹이 나고 자라며 열매를 맺게 되는 것이다.
다음으로 설교의 결론에 있어서 회중이 설교의 최고조에 이르러서 정서적인 절정을 경험하며,
의지적인 결단을 내릴 수 있도록 인도해야 한다. 좋은 결론은 자연스럽고 적절하게 연결되어야 하며,
개인적인 적용이 가능해야 하며 설교의 절정을 경험하게 하며 간결하고 요점을 찔러야 하며,
적극적이고 희망이 담겨 있어야 한다. 이 부분에 대해 이동원은 다음과 같이 말한다:

“결론은 적극적인 희망을 담고 있어야 하며, 결론일수록 낙관적이고 긍정적인 희망이
나타나야 한다. 설교의 극적인 요소를 위해서는 서론이나 대지의 전개 과정에서 부정적인
요소가 상당히 포함될 수 있다. 그러나 적어도 적극적이고 희망을 보여주는 것이어야 한다.”239

이와 더불어 결론 부분에서 초청을 통해서 회중으로 하여금 회개하고 예수 그리스도에게 그들의
삶을 내드리도록 초청해야 한다. 이러한 부분을 통한 좋은 설교의 1 차적 결과는 회중 개인의 삶의
변화와 헌신이다. 그것은 자기를 부인하고 십자가를 지는 것이다(막 8:34). 삶의 변화가 일어나기
위해서는 먼저 회중에게 결단과 헌신이 요구된다. 이것은 설교가 하나님의 말씀이 경험되는데 초점이
맞춰져야 함을 보여준다. 경험 자체가 구원을 주는 것은 아니지만, 기독교 신앙은 체험 되어야 하고,
성령의 능력을 통해 실천되어야 한다. 그러기 위해서는 설교를 통해 귀로 들은 진리와 하나님이

239) 이동원, 「청중을 깨우는 강해설교」, 245.
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삶에서 경험되고, 그것이 하나님의 일로 회중의 삶에 일체화되도록 설교자는 노력해야 할 것이다.
신앙이라는 것은 그 경험이 그리스도 안에서 생활될 때 형성되는 것이며, 기독교적 삶은 하나의
순전한 지적 분석으로 보거나 교리에 대한 인간 자체의 지적 동의로 볼 수 없기 때문이다. 말씀의
적용을 통한 변화가 있어야 한다.
다음으로 좋은 설교의 결과는 하나님의 백성들을 위로하여 그들이 성숙한 그리스도인이 되게 하며,
장기적인 결과로 공동체가 형성된다. 그러므로 설교자의 설교가 성경적 설교이면 그 말씀을 들은
사람들 사이에 교회가 세워지고, 그들이 거하는 사회가 변할 것이다. 설교를 듣는 회중들의 변화가
없고, 그로 인한 건강한 공동체, 곧 그리스도의 몸이 형성되지 못하면, 성경적인 설교라 할 수 없을
것이다. 좋은 설교는 개인적 신앙 성숙을 위한 권면과 공동체의 나아갈 방향이 제시되는 설교이다.
공동체 전체가 가야 할 길이 제시되고, 모두가 함께 가게 하는 비전이 세워지고 일꾼과 리더십이
세워진다. 성령님의 역사는 이와 같은 주의 역사를 가능하게 하며, 설교자에게 열정을 부으시고,
증인들에게 능력을 부어 주신다. 우리가 말씀의 씨를 뿌릴지라도 자라게 하고 열매 맺게 하시는 분은
성령님이다. 성령님께서 역사할 때, 우리의 설교를 통해 사람들이 구원받고 변화하며, 하나님의 일에
헌신하고 성도들이 사역으로 소명을 받고 교회가 달라지고 공동체가 새롭게 될 것이다.

제 4 장
목회자의 설교 준비와 성향 분석

본 장에서는 본 장에서는 목회자들의 설교 유형과 설교의 성향을 분석하고자 한다. 설문조사를
통해 설교의 준비와 감동을 살펴보고 효과적인 설교의 방향을 제시하고자 한다.

1. 설문의 목적과 절차

1) 설문의 목적
본 장에서는 매 주일 예배 시간에 전해지는 설교 말씀과 관련하여 목회자들의 설교 유형과 설교의
성향을 분석하고자 한다. 설문조사를 통하여 목회자들의 설교에 대한 준비와 더 효과적으로 감동이
있는 설교를 준비하여 전할 수 있는지를 연구하여, 효과적인 설교의 방향성에 대하여 제시하고자
한다.

2) 설문 대상자
본 논문의 설문대상자는 서울 ‘예상 상담 아카데미’에서 공부하고 있는 200 여명의 개신교회
목회자 중에서 재경 지역 개신교회 장로교 중심으로 활동하고 있는 목회자를 중심으로 무작위로
추출하여 교역자 75 명 대상으로 설문조사를 시행했다.
설교자 관련 연구를 위하여 ‘예상 상담 목회자 세미나’에 참석하고 있는 대상자를 중심으로 설문지
및 모바일 서베이 방식을 통해 설문조사를 진행하였으며, 설문에 참여한 분들 중 응답에 공란이 많고
분석 자료로 사용하기 어려운 사례를 제외한 총 75 사례를 대상으로 통계 분석을 시행하였다.

97

98

3) 자료수집 방법
본 연구자는 리버티 대학교의 IRB(Institution Review Board) 승인(IRB Exemption 4081.031320)
받은 설문 동의서와 함께 연구자가 목적하는 본 연구의 조사내용을 설문에 반영됨을 확인한 후, 동
연구의 조사대상자가 소속된 ‘예상 상담 세미나’ 기관장의 협조를 득한 후, 대상자들에게 설문의
의도, 목적, 그리고 설문 내용에 대한 설명을 충분히 진행하였다. 이후 설문지를 각 개인에게 전달한
후 자기기입식 설문 응답 형태로 진행하였으며, 본 연구자가 직접수거 방식으로 자료를 수집하였다.
일부 개인적 사정으로 설문 참여 또는 회수가 어려운 대상자들에게는 모바일 조사방식을 활용한
플렛폼 형태의 네이버 오피스를 이용하여 조사를 진행하였다.

4) 설문 구성 및 조사 기간
동 조사를 시행하기 위하여 설문지 구성은 총 4 개의 카테고리로 구성하였는데, 첫째,
인구사회학적 특성, 둘째, 설교자의 설교 실태에 관한 영역, 셋째, 설교에 대한 인식, 넷째, 설교에
있어 감동에 관한 인식과 전달 방법 및 준비로 구성하였다.
조사기간은 2019 년 11 월 18 일부터 참여 대상자 중심으로 설문지를 배포하였으며, 설문지가
들어오는 때까지 계속해서 진행하였다.
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<표 1> 설문의 구성 내역
구분

내용

설문번호

1
2
3
4
5

1
1
1
1

일반
일반
설교
설교

6

1

설교 감동

7
8
9
10
11
12
13
14

1
1
1
1
1
1
1
1

일반 설교

14) 설교 시, 아멘의 강요 여부

15

1

15)
16)
17)
18)

16
17
18
19

1
1
1
1

20

1

21

1

22

1

23

1

1.인구사회학적 2) 교단

2. 설교 관련
조사 내용

비고

1
1
1
1

1) 성별
특성

문항수

3) 목회지역
4) 연령
1) 설교 유형
2) 설교준비 시, 중점 사항
3) 설교에 있어서 감동에 대한 생각
4) 감동을 주기 위한 스피치 구사 방법
5) 설교의 감동에 있어 중요하게
생각하는 점
6) 설교 원고 준비 시, 선호 방법
7) 설교 할 때, 표정관리
8) 설교 시간의 적정성
9) 설교 시, 제스처 사용 여부
10) 설교 시, 시선 관리
11) 설교 시, 강약 리듬 관리 여부
12) 설교의 주요 내용 여부
13) 설교 후, 성도로부터 기대하는 반응

설교 준비 시, 선호하는 성경 본문
설교 준비 시, 원어 성경 활용 여부
설교의 틀 전개 여부
설교의 전달 방법

19) 설교 준비를 위한 기도 시간
20) 설교 준비 시, 기도 하면서 받는
성령의 인도와 영감 여부
21) 설교 시, 성령의 기름 부으심과
감동의 체험 여부
22) 주일 설교 준비 시점

설교
설교
감동
감동

일반 설교
설교 준비 /
반응

설교 준비 /
반응
설교 준비 /
반응

설교 준비 /
반응

5) 설문 분석 방법
본 연구를 위한 설문지 수집은 직접 수거와 플랫폼 형태의 네이버 오피스에 기입한 응답을
종합하여 수집, 분석하였다. 분석 방법으로는 설문 참여자의 인구사회학적 특성을 포함한 기본적인
사항과 연구목적에 적합한 교역자들의 설교 현황과 인식을 조사할 수 형태로 빈도분석과
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X2(카이스퀘어) 검증을 이용한 교차분석으로 실시하였다. 분석 도구로는 Statistical Package for the
Social Sciences(SPSS) 22. Version 을 사용하여 분석하였다.

2. 설문 결과 분석

본 연구 목적 기반으로 설교를 준비하는 교역자가 설교 준비 과정부터 설교 진행, 그리고 설교 후
청중과의 관계에서 기대하는 응답 등을 세부적으로 구분하여 각 항목별 현황을 구체적으로
살펴보고자 한다.

1) 인구사회학적 특성
동 연구에 참여한 목회자의 인구사회학적 특성을 살펴볼 때, 성별은 남성 목회자가 78.4%로 여성
목회자 21.6%보다 많았다. 연령별로는 30 대가 9.1%, 40 대가 15.9%, 50 대가 56.8%, 60 대가
18.2%로서 50 대가 가장 많이 활동하고 있음을 확인할 수 있었다. 교단과 관련해서는 장로교가
76%, 감리교가 22.6%, 성결교가 1.3%로 나타났으며, 지역은 수도권이 93.3%, 기타 지역이 6.6%로
나타났다.
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<표 2 > 설문 참여자 인구사회학적 특성
구분
직분

빈도(명)
교역자(목사)

75

100.0

남

54

72.0

여

21

28.0

소 계

75

100.0

30대

5

6.6

40대

14

18.6

50대

43

57.3

60대 이상

13

17.3

소 계

75

100.0

장로교

57

76.0

감리교

17

22.6

성결교

1

1.3

소 계

75

100.0

수도권

70

93.3

기 타

5

6.6

소 계

75

100.0

75

100.0

성별

연령

교역자

교단

지역

백분율(%)

합 계

2) 설교의 실상과 설교자의 인식
목회자들이 설교를 준비할 때에 중점을 두는 부분과 관련하여 조사된 결과를 살펴보면, ‘본문
말씀의 의미와 하나님의 뜻’에 중점을 두었다는 응답이 56.0%로 가장 높게 나타났다. 이것은
설교자로서 본문 말씀의 의미를 잘 연구하고, 그에 따른 하나님의 뜻을 파악하는데 대부분의
목회자가 중점을 두고 있음을 확인할 수 있었다. 동 결과를 통해서 조사에 참여한 목회자들 중 약
50% 정도는 성도들이 말씀의 의미와 하나님의 뜻을 이해하기 바라는 관점에서 설교에 중점을 두고
있음을 확인할 수 있었다.
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두번째로 성도의 삶의 변화에 초점을 두는 교역자는 30.6%로 조사되었는데, 이는 교역자의
관점에서 성도들의 삶의 변화가 필요하며, 설교를 통해 삶의 변화가 이루어지기를 바라는 관점이
반영되고 있음을 확인할 수 있었다.
결국 목회자들은 성도들의 성경에 대한 이해와 삶의 변화에 초점을 두고 설교를 하고 있으며 그에
따른 삶의 변화도 기대하고 있음을 동 조사를 통해 확인할 수 있었다.

<표 3> 설교의 주안점
구분

빈도(명)

백분율(%)

1) 성도의 삶의 변화

23

30.6

2) 성도가 관심 있는 분야와 생활

3

4.0

3) 감동을 주는 설교

3

4.0

4) 본문 말씀의 의미와 하나님의 뜻

42

56.0

5) 기 타

4

5.3

75

99.9

합 계

목회자들의 설교 내용 준비와 관련해서는, 조사 항목 중 “성도의 영적 상태나 현실적 고민”과
연관된 내용이 50.7%로 과반수 이상의 조사결과를 나타냈으며, 두번째로 “성도의 신앙생활”에
관련한 내용이 20.0%로 확인되었다. 설교 내용 준비는 교인들의 일상생활과 실생활에 적용될 수
있는 부분인데, 교역자들은 본문 말씀의 의미와 하나님의 뜻을 연구함과 동시에 성도들의 영적
상태와 현실적 고민에 대한 부분을 고려하고 있음을 확인할 수 있었다. 조사결과 응답한 목회자 중
약 70.7%는 성도들의 영적 상태와 고민을 보면서 그에 대한 해결책을 말씀 중심의 연구를 통해
제시하고, 성도가 하나님 말씀에 바르게 서서 신앙생활을 영위해 나갈 수 있는 바램을 가지고 있음을
알 수 있었다.
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<표 4> 설교 내용
구분

빈도(명)

백분율(%)

1) 성도의 필요를 채우는 내용

7

9.3

2) 우리 시대에 다루어야 할 이슈들

6

8.0

3) 성도의 기호와 상관없이 성경 본문 순서대로

9

12.0

4) 성도의 신앙생활에 관한 내용

15

20.0

5) 성도의 영적 상태나 현실적 고민과 연관 내용

38

50.7

75

100.0

합 계

설교자들의 설교의 형태(유형)과 관련한 조사에서는, 목회자들은 설교의 형태를 고정하기 보다는
‘강해 설교’와 ‘주제 설교’, ‘이야기식 설교’를 혼합해서 진행하는 비율이 41.3%로 조사되었다. 예배에
참석한 청중들에게 하나님의 말씀이 잘 전달되고 이해를 도울 수 있는 방법으로 혼합 형태의 전달을
진행하는 것으로 추정된다. 두번째로 ‘강해설교’의 비중이 24.0%로 집계되었는데, 이는 교역자분들이
말씀 중심의 설교에 대해서는 높은 관심을 지향하고 있음을 확인할 수 있었다. 조사 결과, 다수의
교역자들은 특정 방식을 정하기 보다 설교의 방식을 혼합해서 진행하고 있었으며, 이러한 다양한
접근이 이루어짐을 짐작할 때, 교역자 별로 전달의 효과성이 높은 유형을 각 교역자의 사역 현장에
맞춰 선택하고 있는 것으로 예측된다.

<표 5> 설교 유형
구 분

빈 도

백분율(%)

주제 설교

9

12.0

강해설교

18

24.0

이야기식 설교

7

9.3

혼합해서

31

41.3

상황에 따라 다름

10

13.3

합계

75

99.9
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목회자들이 생각하는 설교의 감동과 관련된 조사에서는, ‘깨달음을 통한 생각의 변화’(18.7%) 보다
‘성령의 충만함과 마음의 감동”(23%), 그리고 ‘마음의 변화와 실천적인 의지’(34%)가 선호도에서
높게 고려되고 있음을 확인할 수 있었으며, 아울러 성도가 ‘회개의 필요성을 깨닫는 것’(4%)에
대해서는 매우 낮은 비율로 나온 것을 볼 때 설문 참가자들 대부분은 설교 시, ‘잘못과 회개의
필요성’ 항목은 다른 항목에 비해 우선순위에서 지향하지 않는 다는 것을 확인할 수 있었다.

<표 6> 설교에 있어 감동
구 분

빈도(명)

백분율(%)

마음에 깨달음을 통한 생각의 변화

14

18.7

성령의 충만함을 인도하는 마음의 감동

23

30.7

설교를 통한 마음의 변화와 실천적 의지

34

45.3

자신의 잘못과 회개의 필요성을 깨닫는 것

4

5.3

합 계

75

100.0

설교의 감동과 관련하여 중요하게 생각하는 점에 대해서는, 감동의 중요한 요소로 ‘감동적인
예화’(6.7%)나 ‘이해하기 쉬운 예화’(2.6%) 항목 보다 ‘회중과의 소통’(37.3%), 그리고 ‘실질적인
적용’(53.3%)을 보다 중요하게 고려하고 있는 것으로 파악되었다.

<표 7> 설교의 감동을 위해 중요하게 생각하는 점
구 분

빈 도(명)

백분율(%)

감동적인 예화

5

6.7

회중들과 소통

28

37.3

실질적인 적용

40

53.3

회중이 이해하기 쉬운 예화 준비

2

2.6

합계

75

100.0
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설문에 참여한 목회자가 ‘한 번의 설교를 위해 어느 정도 기도로 준비하는가’와 관련된
조사에서는, 설교자들은 1 시간 이상이 21.3%, 2 시간 이상이 26.7%, 그리고 3 시간 이상이 38.7%로
응답자의 1/3 이상은 3 시간 이상 주일 기도하는 것으로 나타났다.

<표 8> 기도로 설교 준비 시간
구 분

빈도(명)

백분율(%)

1 시간 이하

10

13.3

1 시간

16

21.3

2 시간

20

26.7

3 시간 이상

29

38.7

합 계

75

100.0

‘설교를 위해 기도하면서 성령의 인도하심과 영감을 얻느냐’와 관련해서는, 대부분의
목회자들(97.4%)은 설교를 위해 기도하면서 성령의 인도하심과 영감을 얻었다고 응답하였다.
구체적인 내용을 살펴보면, 설교의 영감을 위해 기도를 통해 ‘매우 많이 얻는다’라고 응답한 비율은
42.7%, ‘종종 얻는다’라는 응답은 54.7%로, 두 응답의 합이 과반수 이상의 대답으로 본 연구에
참여한 목회자에게 중요한 고려사항임을 확인할 수 있었다.

<표 9> 설교를 위해 기도로 성령의 인도하심과 영감을 받는 여부
구 분

빈도(명)

백분율(%)

매우 많이 얻는다.

32

42.7

종종 얻는다

41

54.7

거의 얻지 못한다.

2

2.6

영감 얻은 적이 한 번도 없다

0

0.0

합 계

75

100.0

주일 예배 설교를 언제부터 준비하는가와 관련해서는, 설문 참여 목회자들은 수요일 이후부터
설교를 준비하는 응답이 40.0%, 월요일부터 준비하는 응답이 29.3%, 연간 설교계획에 따라
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준비하는 응답이 16.0%, 그리고 주일저녁 부터 미리 계획하는 응답이 14.7%로, 대부분의 목회자가
주중 준비를 진행하고 있었고, 특히, 수요일 이후에 약 40.0%의 목회자가 준비하는 것으로
확인되었다. 그러나 이러한 주중 준비와는 다르게 장기계획(Long-term Plan)인 연간 계획에 의해서
설교를 준비하는 비율도 약 16.0%나 되는 것을 확인할 수 있었다.

<표 10> 주일 예배 준비 시기
구 분

빈도(명)

백분율(%)

주일 저녁부터 미리 계획하고 준비

11

14.7

월요일부터 준비함

22

29.3

자신의 연간 설교 계획에 따라 준비함

12

16.0

수요일 이후부터 준비함

30

40.0

합 계

75

100.0

설교 원고 준비 시, 선호하는 방법과 관련해서는, 57.4%가 ‘설교의 내용을 완전하게 준비해서
활용’하고 있었으며, ‘설교 원고를 준비하지만 의존하지 않는다’ 라는 응답은 30.6%, ‘설교의
대략적인 부분만 기록해서 활용’하는 사례는 10.7%, 그리고 ‘원고 없이 완전히 숙지해서 올라가는’
목회자는 1.3%로, 대부분의 목회자들이 설교 원고를 준비해서 말씀을 선포하고 있었으며, 원고없이
완전한 숙지를 통해 설교를 진행하는 경우도 1 건의 사례가 있었음을 알 수 있다.

<표 11> 설교 원고 준비할 때 선호 방법
구 분

빈도(명)

백분율(%)

설교의 대략적인 부분만 기록해서 활용

8

10.7
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설교의 내용을 완전하게 준비해서 활용

43

57.4

설교 원고를 준비하지만 의존하지 않음

23

30.6

원고 없이 완전히 숙지해서 진행

1

1.3

합 계

75

100.0

설교의 감동을 주기 위한 설교의 전달 방법은 회중과 서로 대화하는 방식이 48.0%로 가장 높게
조사되었으며, 두번째로 일방적인 선포식의 설교로 강력하게 전달하는 방식이 24.0%로 나타났다.
설문 참가자들은 감동을 위한 설교의 전달방법으로 회중과 서로 대화하는 방법을 다른 전달방법에
비해 선호하는 것으로 확인되었다.

<표 12> 설교 시 감동을 주기 위한 전달 방법
구 분

빈도(명)

백분율(%)

일방적인 선포로 강력하게 전달

18

24.0

회중과 서로 대화하는 방식

36

48.0

회중을 논리적으로 설득하는 방식

15

20.0

회중의 필요에 맞게 전달

2

2.7

기타

4

5.3

합 계

75

100.0

목회자들이 설교할 때에 성도들에게 반응을 확인하기 위하여 ‘아멘’을 강요하는 조사와
관련해서는, ‘아멘’을 강요하는 목회자가 54.7%로 나타났고, 반응에 신경을 쓰지만 ‘아멘’을 강요하지
않는 목회자가 42.7%로 조사되었다. 직접적 또는 간접적으로 목회자는 설교할 때에 청중들이
‘아멘’으로 화답되기를 고려하고 있음을 확인할 수 있다.

<표 13> 설교할 때 성도들의 반응과 아멘 강요
구 분

빈도(명)

백분율(%)

반응에 신경을 쓰지만 아멘을 강요하지 않음

32

42.7

아멘을 강요함

41

54.7
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반응에 신경 쓰지 않음

2

2.6

성도들의 무관심

0

0.0

합 계

75

100.0

3. 목회자의 설교 경향에 대한 교차 분석

금번 설문조사를 통해 목회자들의 설교에 대한 인식과 설교의 성향에 대한 빈도분석 시행 후, 설교
유형, 목회자의 연령, 교단에 따른 설교 준비 항목별 상관관계를 세부적으로 살펴보기 위해서
피어슨(Pearson)의 카이제곱(X2) 분석을 통해 통계적으로 유의한 차이가 존재하는지 여부를
검증하고자 하였다. 차이가 있는지 알아보기 위하여 피어슨(Pearson)의 카이제곱(X2) 통계량을
도출하고, 유의 수준으로 검증하는 것이다.

1) 설교 유형과 설교 준비시간 간의 상관관계

<표 14> 설교 유형별 설교 준비 시간
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언제부터 주일예배설교준비
항목
주일저녁부터

강해

때마다
다르다

설교
유형

이야기

주제

혼합

합계
2

월요일부터

연간 설교
계획 따라

수요일
이후부터

합계

빈도

2

9

0

7

18

전체 %

2.7

12.0

0.0

9.3

24.0

빈도

0

1

3

6

10

전체 %

0.0

1.3

4.0

8.0

13.3

빈도

1

3

0

3

7

전체 %

1.3

4.0

0.0

4.0

9.3

빈도

0

4

5

0

9

전체 %

0.0

5.3

6.7

0.0

12.0

빈도

8

5

4

14

31

전체 %

10.7

6.7

5.3

18.7

41.3

빈도

11

22

12

30

75

전체 %

14.7

29.3

16.0

40.0

100.0

a

X = 31.478 , p-value = 0.002

먼저 설교 유형에 따른 설교 준비 시간을 보면, 설교의 5 가지 유형별로 언제부터 주일 예배
설교를 준비하는 부분에 대해 상관관계를 확인하기 위하여 교차분석을 수행한 결과, 유의수준(p-

value)은 0.002 로 95% 신뢰수준인 0.05 보다 낮게 조사되어 통계적으로 유의한 결과를
나타내었으며, 설교 유형에 따라 설교 준비 기간은 통계적으로 유의미한 차이가 있음을 확인할 수
있었다.
각 5 가지 설교 유형을 준비 시기 별로 비교했을 때, 강해 설교의 경우 월요일부터 설교를
준비하는 목회자가 9 명으로 전체의 12.0%, 수요일 이후가 7 명 23.3%, 주일 저녁 부터가 2 명인
18.2%로 나타났다. 주제 설교의 경우에는 연간 설교 계획에 따라 준비하는 목회자가 5 명 6.7%,
월요일부터가 4 명 5.3%로 나타났으며, 4 가지 설교 방식을 혼합하는 방식의 목회자는 수요일 이후가
14 명 46.7%, 주일저녁부터 준비하는 목회자가 8 명 10.7%, 월요일부터가 5 명 22.7%, 연간 설교
계획에 따라가 4 명 33.3% 순으로 확인되었다.
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2) 연령과 설교에서 중요시 여기는 부분 간의 상관관계

<표 15> 연령 설교에 중요시 여기는 부분
설교에 중요시 여기는 부분
항 목

합계
감동 예화

소통

적용

이해도

빈도

1

1

2

1

5

전체 %

1.3

1.3

2.7

1.3

6.7

빈도

0

7

7

0

14

전체 %

0

9.3

9.3%

0.0

18.7

빈도

1

17

24

1

43

전체 %

1.3

22.7

32.0

1.3

57.3

빈도

3

3

7

0

13

전체 %

4.0

4.0

9.3

0.0

17.3

빈도

5

28

40

2

75

전체 %

6.7

37.3

53.3

2.7

100.0

30대

40대
연
령
50대

60대

합계

X2 = 17.119a, p-value = 0.047

연령별로 설교에 있어 중요시 여기는 부분에 대해 교차분석으로 수행한 결과, 유의수준(p-value)는
0.047 로 0.05 보다 낮게 조사되어 통계적으로 유의한 결과를 나타났다. 연령이 50 대 목회자의
경우에 다른 연령대와 비교할 때 설교에 있어 ‘적용을 중요시’하는 목회자가 24 명 전체의 32.0%,
소통을 중요시하는 목회자가 17 명 22.7%로 나타났으며, 연령이 40 대 목회자의 경우에는 설교에
있어 소통과 적용 중시가 동일하게 각 7 명씩 9.3%로 조사되었다. 즉,
목회자의 연령에 따라 설교에서 중요시 여기는 부분이 통계적으로 차이가 있음을 확인할 수
있었다.

3) 연령과 설교 원고 준비 및 선호 방법 간의 상관관계
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<표 16> 연령 원고 준비 시 선호 방법
원고 준비 시 선호 방법
항목

30대

40대

원고활용

원고숙지

완전숙지

빈도

3

1

1

0

5

전체 %

4.0

1.3

1.3

0.0

6.7

빈도

1

9

4

0

14

전체 %

1.3

12.0

5.3

0.0

18.7

빈도

4

25

14

0

43

전체 %

5.3

33.3

18.7

0.0

57.3

빈도

0

8

4

1

13

전체 %

0.0

10.7

5.3

1.3

17.3

빈도

8

43

23

1

75

전체 %

10.7

57.3

30.7

1.3

100.0

연령
50대

60대

합계

합계

기록활용

X2 = 19.437a, p-value = 0.022

연령별로 설교 원고 준비할 때에 선호 방법에 대해 교차분석으로 수행한 결과, 유의수준(p-

value)은 0.022 로 0.05 보다 낮게 조사되어 통계적으로 유의한 결과를 나타내었다. 가장 높은
빈도수를 나타내는 50 대의 경우, 목회자가 설교 원고 준비할 때에 선호 방법으로는, 원고 활용이
25 명으로 전체 33.3%, 원고를 숙지하는 것이 14 명 18.7%로 나타났으며, 40 대는 원고 활용이 9 명
12.0%, 원고 숙지가 4 명 5.3%로 확인되었다. 60 대는 원고 활용이 8 명 10.7%, 원고 숙지가 4 명
5.3%로 나타났다. 목회자의 연령에 따라 설교의 원고 준비 시, 선호방법에는 통계적으로 차이가
있음을 확인할 수 있었다.
4) 연령과 설교 준비를 위한 기도 시간 간의 상관 관계

<표 17> 연령 설교준비기도
항목

설교준비기도

합계

112

1시간이하
빈도

1시간

2시간

3시간이상

0

0

0

5

5

0.0

0.0

0.0

6.7

6.7

3

0

4

7

14

4.0

0.0

5.3

9.3

18.7

4

11

14

14

43

5.3

14.7

18.7

18.7

57.3

3

5

2

3

13

4.0

6.7

2.7

4.0

17.3

빈도

10

16

20

29

75

전체 %

13.3

21.3

26.7

38.7

100.0

30대

전체 %
빈도

40대

전체 %

연령

빈도
50대

전체 %
빈도

60대

전체 %

합계

X2 = 18.103a, p-value = 0.034

연령별로 설교 준비할 때에 목회자의 기도시간에 대해 교차분석으로 수행한 결과, 유의수준(p-

value)은 0.034 로 0.05 보다 낮게 조사되어 통계적으로 유의한 결과를 나타내고 있는데, 50 대에서
2 시간 기도와 3 시간 기도로 준비하는 빈도와 비율이 전체의 각 14 명 18.7%로 가장 높은 비율을
나타내고 있으며, 60 대에서는 1 시간 이상이 5 명으로 전체의 6.7%로 확인되었다. 목회자의
연령에 따라 설교의 원고 준비 시, 목회자의 연령에 따라 설교 준비를 위한 기도시간에는 통계적으로
차이가 있음을 확인할 수 있었다.

5) 교단(교파)에 따라 설교 시, 아멘 강요 여부에 대한 상관관계

<표 18> 각 교단(교파)별 아멘 강요
항 목

아멘 강요 여부

합계
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강요
안함
빈도
감리교

0

3

17

17.3

1.3

0.0

4.0

22.7

1

0

0

0

1

1.3

0.0

.0%

0.0

1.3

45

1

6

4

56

60.0

1.3

8.0

5.3

74.7

0

1

0

0

1

0.0

1.3

0.0

0.0

1.3

빈도

59

3

6

7

75

전체 %

78.7

4.0

8.0

9.3

100.0

전체 %

전체 %
빈도
전체 %
빈도

침례교

졸릴 때
깨움

1

교단
장로교

신경
안씀

13

빈도
성결교

강요함

전체 %

합계

X2 = 28.562a, p-value = 0.001

각 교단(교파)별로 목회자들이 설교할 때에 청중들에게 ‘아멘’을 강요하는지 여부를 파악하기
위하여 교차분석을 수행한 결과, 유의수준(p-value)은 0.001 로 0.05 보다 낮게 조사되어 통계적으로
유의한 결과를 나타내고 있었다. 장로교는 ‘아멘’을 강요하지 않는 사례가 45 건, 전체의 60.0%로
가장 높게 조사되었으며, 이후, 신경 안쓰는 것이 6 명 8.0%로 확인되었다. 전반적으로 교단별
특성을 살펴보았을 때, ‘아멘’을 강요하는 목회자는 비율이 높지 않음을 알 수 있었다. 목회자가
소속된 교단에 따라 예배 시, ‘아멘’을 강요하는 여부에 대한 교차분석 검증에서는 통계적으로 차이가
있음을 확인할 수 있었으나 이는 빈도수가 낮은 침례교에서 1 사례만이 강요한다고 응답이 발생하여
나타난 결과로, 큰 의미를 부여하기는 어렵다고 연구자는 분석한다.

4. 결과 분석에 대한 소결론

빈도 분석을 수행하여 중요 결과를 요약하면 다음과 같다.
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첫째, 목회자들은 설교 내용에 있어서 성경 본문 말씀의 의미(56.0%)와 하나님의 뜻을 연구하고
성도들의 삶에 변화(30.6%)에 관심을 두고 있음을 확인할 수 있었다. 설교의 감동을 전달하기
위하여 설교의 주안점으로 성도의 영적인 상태나 현실적인 고민과 연관된 내용(50.7%)으로 성경
본문의 의미와 하나님의 뜻을 전하는데 두었다. 이러한 결론은 설문에 참석한 목회자의 과반수
이상이 직간접적으로 성도의 삶의 적용과 변화에 중점을 두고 있음을 알 수 있는 부분이다.
또한, 설교에 있어 소통과 적용의 중요성을 확인하게 되었는데, 목회자는 설교에서 일방적인
선포(24.0%) 보다는 성도들과 설교로 대화하는 방식(48.0%)을 선호하고 있음을 파악할 수 있었다.
이를 위해 목회자들은 앞선 조사결과에서 분석된 설교 내용에 있어 본문의 의미와 하나님의 뜻을
연구하고(56.0%) 성도의 영적인 상태나 현실적인 고민에 관심을 두고(50.7%), 이를 반영할 수 있는
더욱 심도 있는 말씀의 연구와 하나님의 의도를 성경 본문에서부터 깨달아 전해야 함을 상기하게
된다.
둘째, 설교의 감동의 영역에 대해 목회자들은 설교를 통한 ‘마음의 변화와 실천적인
의지’(45.3%)와 ‘성령의 충만함을 인도하는 마음의 감동’(30.7%), 그리고 ‘마음에 깨달음을 통한
생각의 변화’(18.7%) 순위로 중요성을 응답하였다. 설교의 감동을 위해 중요하게 고려하는 부분으로
‘실질적인 적용’(53.3%)과 소통’(37.3%)으로 확인되었는데, 본 연구결과로 분석된 내용처럼, 설교의
전달 방법에 있어서 성도와 대화하는 방식(40.0%)으로 설교하는 접근방식이 필요하다고 하겠다.
설문 조사를 통해 본 연구자는 성도의 생각 변화와 실천적인 의지에 영향을 미칠 수 있는 설교를
준비하고 전달하는 것이 중요하다고 생각한다 하나님께서 보시기에 성숙한 성도로 나아갈 수 있는
감동을 줄 수 있는 설교, 그것은 일방적인 선포 형태의 설교보다는 성도와 소통하는 설교를 통해서
가능함을 동 연구를 통하여 확인하게 되었으며, 이를 위해서 목회자가 성도와의 소통을 위한
교집합을 찾는 노력이 필요하겠다.
셋째, 설교를 위한 준비 및 반응과 관련된 연구결과에서, 대부분의 목회자는 매주 1 시간 이상
기도(86.7%)하며 성령의 인도하심과 영감을 얻어(97.4%) 설교를 준비하고 있음을 확인하였다.
그리고 ‘성도들의 반응에 신경을 쓰고 있으나 아멘을 강요하지 않는’ 응답이 42.7%로 조사되었다.
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변수별 상관관계를 파악할 수 있는 교차 분석 결과를 살펴보면, 설교 유형과 설교 준비 시간
간에는 95% 신뢰도에서 유의수준이 0.05 보다 낮은 결과로, 통계적으로 유의한 결과가
산출되었으며, 목회자의 연령에 따라 설교에서 중요시 여기는 부분이 통계적으로 유의한 차이가
있음을 확인할 수 있었다. 연령에 따른 설교에서 중요시 여기는 부분으로는 30 대는 적용을, 40 대는
적용과 소통을, 50 대는 적용(32.0%)과 소통(22.7%)을 중시하며, 60 대는 적용과 소통을 중시하는
것으로 나타났는데, 전체적으로 목회자는 적용과 소통을 중시함을 확인하였다.
설교 원고 준비 시에 목회자들은 30 대는 기록을 활용하였고, 40 대는 원고 활용이 12.0%, 원고
숙지가 5.3%로 확인되었다. 50 대의 경우 원고 활용이 33.3%, 원고를 숙지하는 것이 18.7%로
나타났으며, 60 대는 원고 활용이 10.7%, 원고 숙지가 5.3%로 나타났는데, 대체적으로 설교 원고를
충실히 준비하여 활용하거나 숙지하는 것으로 나타났다.
동 연구를 통해 목회자들은 하나님의 뜻을 바르게 성도들에게 전달하기 위해서 성령의 영감을
얻고자 부단히 기도하며, 연구하여 성경 본문의 의미를 바르게 전달함이 필요하며, 그러기 위해서
끊임없는 노력과 연구, 깊이 있는 기도가 필요하다고 하겠다. 성도를 경성하여 깨우기 이전에 목회자
스스로, 내 자신의 모습을 되돌아 보고 믿음으로 나아가야 할 것이다.
4 장 연구결과를 기반으로, 현 시대에 적용할 수 있는 효과적인 설교 준비와 감동을 줄 수 있는
바람직한 설교의 방향에 대하여 5 장에서 살펴보며 그 대안을 제시하고자 한다.

제 5 장
감동 있는 설교의 작성

본 장에서는 앞선 설문 조사의 결과를 바탕으로 감동 있는 설교의 작성에 관해 서술하고자 한다.
설교자와 청중 간에 소통에 있어 문제점이 있는가를 살펴보고, 이 시대에 있어 하나님께서 원하시는
설교가 무엇이고, 그로 인한 감동을 통해 청중들의 삶이 본질적으로 하나님 말씀으로 변화되는
부분을 살펴보고자 한다. 본 장에서는 앞선 설문 조사의 결과를 바탕으로 설교의 본질과 설교의
감동에 관해 서술하고자 한다. 설교자와 청중 간에 소통에 있어 문제점이 있는가를 살펴보고, 이
시대에 있어 하나님께서 원하시는 설교가 무엇이고, 그로 인한 감동을 통해 청중들의 삶이
본질적으로 하나님 말씀으로 변화되는 부분을 살펴보고자 한다.

1. 설교의 감동과 적용의 관계

앞 장의 설문조사에서 보면, 목회자들은 설교 내용에 있어서 성경 본문 말씀의 의미(56%)와
하나님의 뜻을 연구하고 성도들의 삶에 변화(30.6%)에 관심을 두고 있음을 확인할 수 있었다.
설교의 감동을 전달하기 위하여 설교의 주안점으로 성도의 영적인 상태나 현실적인 고민과 연관된
내용(50.7%)으로 성경 본문의 의미와 하나님의 뜻을 전하는데 두었다. 이러한 결론은 설문에 참석한
목회자의 과반수 이상이 직간접적으로 성도의 삶의 적용과 변화에 중점을 두고 있음을 알 수 있다.
또한, 설교의 감동의 영역에 대해 목회자들은 설교를 통한 ‘마음의 변화와 실천적인 의지’(45.3%)와
‘성령의 충만함을 인도하는 마음의 감동’(30.7%), 그리고 ‘마음에 깨달음을 통한 생각의
변화’(18.7%) 순위로 중요성을 응답하였다. 그리고 목회자들의 설교 준비와 작성은 이러한 점에
중점을 두어 대다수(84%)가 주초부터 기도하며 준비하였다.
여기에서 성도들이 설교의 감동을 받은 부분에 대해 성도들의 마음의 변화와 실천적인 의지와
성령의 감동, 생각의 변화로 보았는데, 이를 위해 설교에 있어 성경 본문 말씀의 의미를 심도 있게
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연구하여 그 말씀에서 하나님의 의도와 뜻을 파악하여 전함으로써 성도들의 삶에 변화에 중점을
두어 작성하였다.
그러므로 설교의 감동은 말씀의 전파를 통한 깨달음과 실천적인 의지가 수반되어 나타난다. 이를
위해 실질적인 적용이 중요하다. 적용을 위해 성도의 영적인 상태와 현실적인 고민, 신앙생활을
살펴보아야 한다. 그러한 관심과 설교의 준비를 통해 성도들은 은혜를 받는다. 이러한 부분을 위해
목회자들은 설교를 위한 기도를 기본적으로 1 시간 이상 하며 하나님의 은혜와 감동을 간구해야
한다. 목회자가 성도들에 대한 관심을 가지고 기도하며, 말씀 준비를 병행하여 나아갈 때
하나님께서는 은혜를 부으신다. 설교에 대한 준비는 미리 연간 계획이나 분기별 계획을 하여 미리
방향을 정해 놓고 성도들의 삶과 교회의 목회 방향을 고려하여 나아가야 한다.
성도의 생각 변화와 실천적인 의지에 영향을 미칠 수 있는 설교를 준비하고 전달하는 것이
중요하다. 하나님께서 보시기에 성숙한 성도로 나아갈 수 있는 감동을 줄 수 있는 설교, 그것은
일방적인 선포 형태의 설교보다는 성도와 소통하는 설교를 통해서 가능하다. 성도와의 소통을 위해서
평상시 성도의 삶을 살펴보고 상담하며 그들의 문제점을 이 해하여 설교에 반영해야 한다. 성경
본문의 주장을 증거하며 본문이 설교를 지배하고 설교의 중심 사상이 명료하고 통일성이 있어야
한다.240 설교의 중심 사상과 목적을 서로 연결하며, 설교의 적용을 보다 구체적으로 할 수 있도록
해야 한다. 설교자는 청중이 자신의 문제를 해결해 가게 될 것을 염두에 두고 그들에게 말씀을 통해
방향을 제시하고, 청중 자신이 문제를 해결할 수 있도록 인도해야 한다. 귀납법적 설교의 결론은
청중들이 각자 자신의 문제에 대해 결론을 내릴 수 있도록 열어 놓고, 그러나 설교자가 말씀으로
청중들을 잘 인도하며 하나님의 말씀에 바로 서도록 결론을 유도해야 한다.
설교자는 설교를 통하여 하나님의 의지를 바르게 전달하고 하나님의 이름과 성품이 드러나게 하며
오직 하나님이 존귀하게 되기를 전념해야 한다.241 청중의 공감을 얻는 것이 중요하지만 보다 중요한
것은 하나님의 뜻을 하나님의 의도에 따라 바르게 전달하는 것이다. 현대 청중 속에서 설교를 듣는

240) Thomas G. Long, The Witness of Preaching, 28. 주승중, 「성경적 설교의 원리와 실제」, 43 에서 재인용.
241) 이재창, 「하나님께서 감동하시는 설교를 하라」, 36.
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청중 가운데 계신 하나님께서 설교자의 말씀을 듣고 옳다 여기시고 감동하시는 것이 중요하다.
하나님의 감동하심은 설교자가 하나님의 의도대로 전할 때 나타난다.
하나님 중심의 설교자는 본문에서 하나님의 뜻을 찾아 전달하고 설교 전에 자신에 대한 회개가
이루어지고 예수 그리스도의 살과 피가 묻어나는 진정성이 전달되어야 한다. 설교는 올바른 전달력과
설득력 그리고 성도들의 삶에 적용이 바르게 되어야 한다. 또한 설교의 전체적인 주제가 성경의
내용으로 통일되어 있어야 한다. 분명한 논리를 제시하고 청중의 삶과 윤리를 다루며 윤리적, 도덕적
연계성이 분명해야 한다. 설교자는 본문의 의미를 명확하게 파악하여 청중이 그러한 삶을 살도록
적용점을 제시해야 한다. 본문 안에서 적용해야 하고, 말씀을 통한 하나님의 의도를 정확하게
전달해야 한다. 효과적인 적용이 되기 위해 청중의 삶에 연관되는 부분을 다루며 실천 가능한 것부터
제시하며 따라갈 수 있는 모델을 제시해주어야 한다. 이를 위해 포괄적인 영적인 원칙을 제시하는
일반적인 적용과 구체적인 실천 방법을 제시하는 구체적인 적용242을 제시해야 한다. 더불어서
다양한 사람과 상황에서 적용할 수 있는 함의의 적용243도 필요하다. 적용의 다양화는 개인적인
적용과 가정, 교회, 사회, 선교 현장으로 다양화 한다. 점차로 그 범위를 넓혀간다.
하나님께서 감동하시는 설교는 설교자를 통하여 하나님의 말씀이 선포되는 설교이다. 말씀 중심으로
하나님의 의도를 따라 말씀이 제대로 선포되어야 한다. 하나님의 감동, 감화 하심은 하나님을
사랑하는 성도들의 영혼에 감동으로 다가간다.244 설교자는 예수님께서 말씀하신대로 보내신 이의
말을 하는 사람들이다. 예수님은 하나님의 나라를 선포하시며 “이 때부터 예수께서 비로소 전파하여
이르시되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하시더라”(마 4:17) 고 말씀하시면서, 회개하라 천국이
가까웠느니라”고 선포하셨다. 그리고 치유와 기적의 사역을 베푸시고 회개와 심령의 준비를
촉구하셨다. 설교자는 예수님께서 설교의 초점을 어디에 두셨는 가를 인식하여 회개와 하나님의
나라를 잘 고려해야 할 것이다. 생각이 분명한 메시지, 청중의 삶 속에서 달성해야 할 것이 무엇인지

242) 권호, 「본문이 살아있는 설교」 (서울: 아가페북스, 2018), 149.
243) 권호는 이 부분에 대해서 여러 상황에서 다양하게 의미를 적용할 수 있다고 보았다.
244) 이재창, 「하나님께서 감동하시는 설교를 하라」, 39.
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고려해서 구체적이고 실제적인 행동으로 나타나야 한다. 사도바울이 “죄인 중에 내가 괴수”라고
말씀하는 하나님 앞에서의 늘 죄인이라는 인식으로 회개의 필요성을 강조하며 실천적인 결론을
유도한다. 설교자는 청중을 격려해서 그들로 거룩한 생각을 하며, 거룩한 삶을 살며, 담대히 책임을
감당하며, 들은 것을 행동에 옮길 수 있도록 인도해야 한다.245
설교는 고대에 주어진 성경의 본문을 오늘의 신앙공동체를 위하여 해석하는데, ‘그 때 그리고 그들’
에게 주어진 본문을 여기 그리고 지금(here and now)의 청중에게 연결하는 행위이다. 청중을 본문
속으로 끌어들여 청중의 구체적인 삶 속에 관여시켜, 본문과 청중의 접촉이 이루어지게 한다. 청중이
본문에 참여하게 하여 본문과 청중 사이에 구체적인 접촉점이 이루어지게 한다. 성경의 본문은
하나님께서 하나님의 백성들에게 주시는 말씀으로 그 자체가 이미 하나님의 백성들에게 적용되고
연관성이 있다. 설교는 성경을 열어 청중과 더불어 그 본문의 현재적 의미를 찾아가는 과정으로서
해석을 통해 연관성 있는 적용을 인도하고, 성령의 역사하심을 통해 설교자를 변화시키며 말씀의
능력을 통해 청중들을 변화시킨다.
의미의 재해석은 성경의 특정한 시기의 특정한 청중에게 적용되던 진리를 모든 청중에게 해당하는
보편적 성경 진리로 바꾼다.246 보편적인 진리와 원리로 바꾸고 청중의 삶과 상황에 적합하게 바꾸는
원리화와 당시의 의미와 오늘 사이에 놓여있는 다리를 연결시켜 주는 원리를 발견하여 오늘날의
삶으로 적용한다.247 보편적인 원리와 시대와 개인과 상황을 고려하여 메시지를 적용하며 이를 위해
청중에 대한 정확한 이해와 분석이 진행되어야 한다. 적용은 본문의 원래 의미와 본문 해석의 결과가
성도들의 현재 삶에 영향을 미치도록 하여 신앙과 삶에 변화를 인도하고, 하나님의 뜻을 통해 구원을
완성해가는 것이다.248

245) Rick Ezell, 「설교, 변하는 청중을 사로 잡으라」, 178.
246) Terry G. Carter, J. Scott Duvall, J. Daniel Hays, 「성경 설교」, 김창훈 역 (서울: 성서유니온선교회), 113.
247) 류응렬, “강해설교 전개 형식의 기초와 방법론”「신학지남」2006 년 가을호, 115.
248) Richard L. Pratt Jr., 「구약의 내러티브 해석」, 이승진 외 2 인 공역 (서울: 기독교문서선교회, 2007), 351.

120

성경 자체가 잘 읽고 깨달으면 하나님과의 만남을 제공한다. 설교자는 성경적인 설교와 적용을
통해 성도들이 감동을 받고 하나님을 만나도록 해야 한다. 성경을 성경대로 잘 풀어서 설명하며 그
본문을 통해 성도들이 예수님을 만나고 그 피에 죄를 씻고 돌이킬 수 있도록 매 주일 인도하며,
율법과 바리새주의자가 되지 않도록 하나님 은혜 안에 거하는 성도가 되도록 인도해야 할 것이다.
분명한 삶의 목적을 제시하여 청중의 동의를 얻어내고, 예수 그리스도를 향한 청중의 고귀한 목적에
자극을 주어 명쾌한 삶의 비전을 제시하여 청중의 마음에 감동을 통해 움직여야 한다.249
설교자가 설교의 주제와 관련하여 첫 번째 대지에서 문제를 부각하고, 두 번째 대지에서 방향을
제시하고 동기를 부여하여 강조점과 목적을 분명히 하여 효과적인 설교를 할 수 있다. 이러한
방식으로 청중들과 함께 결론을 이끌어가고 효과적으로 회개를 촉구하여 신앙과 삶의 변화를
유도한다.250 설교자는 아버지의 마음을 가지고 성도들의 죄악을 지적하고 고치도록 인도하며 그들이
상처받지 않도록 하면서 하나님의 말씀으로 돌이킬 수 있도록 유도해야 한다. 설교자를 포함한 모든
성도들이 하나님 앞에서 죄인의 심정으로 늘 예수 피로 회개하고 하나님의 말씀을 통하여 경성하고
깨닫는 역사가 있어야 할 것이다.

2. 설교와 삶의 변화

현대 사회는 포스트모더니즘의 영향을 강하게 받고 있다. 김운용은 이러한 사조가 절대 진리와
메타 내러티브의 해체를 강조하고 있고, 그동안의 삶과 존재의 공통적인 토대로 여겨온 것들에
대해서 비판 또는 해체를 요구하고 있다며, 이러한 경향이 설교의 핵심 주제인 예수 그리스도를 통한
절대적 구원을 부인하고, 절대적인 진리와 가치의 해체를 주장하고 있음을 경고했다.251
포스트모더니즘은 다원주의와 상대주의를 특징으로 가지며 절대적인 것을 거부한다. 권위를
무시하므로 성경 말씀을 논리적인 근거로 논증을 통해 청중들에게 인지시켜야 한다. 오늘의 설교자는

249) 박영재, 「설교자가 꼭 명심할 9 가지 설득의 법칙」, 127-9.
250) 김창훈, “선지자적 회개 설교: 왜? 그리고 어떻게?”「개혁 논총」2017 년 9 월, 114-5.
251) 김운용 외 11 인, 「21 세기 설교학」 (올리브나무, 2014), 54-5.
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복음의 말씀을 통해 하나님의 약속을 제시하고 복음에 대한 깊은 통찰을 가지고 청중과 대화적인
자세로 설교를 하여 그들을 설득해야 한다. 청중들이 하나님의 말씀에 대해 인식하고 경험함으로써
예수님을 만날 수 있도록 해야 한다. 설교자는 객관성과 합리성에 근거하여 논리적인 명제를
전달하여 청중이 그 진리를 잘 인식하도록 하고, 이를 위해 상상력과 이미지, 이야기와 감성을
터치하는 언어를 사용해야 한다.252
설교는 청중들의 사회적 행동과 삶의 자리를 고려하여 작성되어야 한다. 복음과 교회, 문화
사이에서 복음의 축은 회심과 만남의 축이며, 문화와 교회의 선교적인 대화의 축, 그리고 복음과
교회의 상호 호혜적인 축을 형성한다.253 교인들의 생활과 관련되는 문화와 사회는 고려되어야 하며
성경 본문과 교회가 그 시대의 문화와 관련하여 교회를 이해하고 성경 그 자체의 복음을 전해야
한다. 현대의 포스트모더니즘 문화 시대는 개인과 공동체에 관한 관심으로 온전한 말씀과 더불어
실천적인 삶의 모습을 통한 복음 전파가 효과적이다. 설교의 초점은 말씀의 경험을 통해 삶의 변화와
변혁에 맞추면서 인간 경험과 지적 차원의 역동성에 맞춘 청중의 삶을 통한 변화에 맞추어서 변화가
보여져야 한다. 선포되는 복음이 육체적 차원과 감정적 차원, 지성적 차원, 그리고 영적인 부분에
관심을 기울여 영과 육을 같이 보는 입장에서 설교하며, 언어적 특성과 강화, 수사학적 효율성,
인간의 의식에 깊은 관심을 기울여야 한다.254
현대의 교회들이 제자도의 실현을 공동체의 경험으로 하여 공동체의 경험을 강조하고, 설교자와
회중이 공감하는 예화와 함께 대화적 방법을 통해 예수 그리스도의 진리를 체험하도록 해야 한다.255
성찬식을 통해 예수 그리스도의 살과 피를 기념하고 체험하며 그 피의 능력으로 살아갈 수 있도록
인도하면 한 층 하나님께 가까이 가는 효과가 있을 것이다. 설교는 청중들이 나에게도 저러한 일이
일어날 수 있는 상황의 경험이나 사례를 추가하면 효과가 가중된다. 설교자는 교인들 상호 간에 상호

252) Ibid., 63.
253) Ibid., 65.
254) Ibid., 70.
255) Ibid., 84-94.
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관계를 통해 회중들의 주요 어려움들을 공감하고 어려움과 현실에 주어진 자원들을 함께 보고
어려움을 함께 이겨나갈 수 있게 인도하며 회중들의 고통의 깊이와 의미를 탐색하여 영적이고
신학적인 의미를 찾도록256 도와간다면 보다 효과적인 설교가 되리라고 본다. 더하여서 개인의
변화와 사회의 변화를 위한 회개의 각성을 유도한다면 개인과 사회적 변화의 추구도 가능할 것이다.
설교자는 회중의 감정과 행동, 그리고 사회적 환경을 다루면서 성도들의 개인적 위로와 사회
문화적 체계의 변화를 지향하여 성도들로 복음에 합당하게 살도록 유도하며 어려운 환경의 사람들을
돌보는데 도움을 주고, 그들을 지속적으로 가난에 방치하는 사회적 불의와 부정에 엄중히 경고해야
한다.257 동시에 설교자의 청렴 결백과 회복, 그리고 청중과 시대를 고려하며 복음의 설교가
지속적으로 선포되고 실천 될 때, 예수 그리스도의 빛이 교회와 개인에게 비출 것이다.

3. 설교 준비에 있어 고려 사항

1) 설교의 중심 메시지
성경의 모든 본문에는 중심메시지가 있다. 중심메시지는 본문이 말하고자 하는 핵심메시지로서
본문의 모든 부분을 연결하고 통일하는 기능을 한다. 설교자가 발견한 중심 메시지는 본문의 온갖
세부사항에 빠져 길을 잃어버리는 것을 막아주고, 후에 설교에서 핵심적으로 무엇을 말해야 할지
중심을 잡아준다.258
설교자는 청중들의 상황을 파악하고 있어야 한다. 청중의 직업과 상황, 신앙의 정도를 잘 파악하여
그들과 더불어서 청중의 자리에 있다고 가정하고 말씀을 전해야 한다. 청중과의 간격을 줄이고
그들과 호흡하면서 그들을 이해하고 말씀으로 제대로 전해야 한다. 청중이 필요로 하는 말씀을

256) Ibid., 282-5.
257) Ibid., 295.
258) Edward F. Marquart, Quest for Better Preaching: Resources for Renewal in the Pulpit (Minneapolis: Augsburg Pub. House,
1985), 101.
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하나님의 뜻에 비추어 말씀으로 잘 풀어서 인도하고 그들을 하나님의 말씀 안에 들어오게 하고
하나님의 뜻을 향해 나아갈 수 있도록 인도해야 한다.
권호는 4 단계를 통해 중심메시지를 파악할 것을 제안하는데, 그것은 본문의 주제문과 주제 질문을
만들어서 중심 메시지 문장을 만드는 것이다.259 중심메시지를 찾아서 기본적인 설교의 뼈대를 잡고
점점 살을 붙여가면서 설교를 만들어 간다. 짧은 한 문장으로 중심메시지를 만든다. 이를 위해
본문의 주제문을 잡고, 주제 질문을 만들고, 그에 대한 답을 찾은 후, 질문과 답을 합쳐 중심
메시지를 한 문장으로 만든다.260 그리고 주해 개요를 만든다. 주해 개요는 본문의 주요 내용이
어떻게 흘러 가는지 시각화 하고 동시에 어떻게 점차적으로 발전해 가는지 확인시켜 준다. 주동사를
기반으로 만들어진 주제 질문에 대한 답이 주해 개요에 포함된다. 각종 수식 어구와 절들도 주해
개요에 포함시켜 본문의 내용이 자연스럽게 흘러가도록 만든다. 내러티브 본문은 이야기의 장면이나
플롯의 진행을 따라 작성한다.
주해 개요는 본문이 말씀하는 바를 간단히 정리한 본문의 의미이다. 설교 개요는 본문의 내용을
가지고 청중과 이 시대의 상황을 고려하여 메시지를 어떻게 효과적으로 전달할 것인지를 구성한
것이다.261 청중과 목회 상황을 고려하여 만든다. 그는 먼저 본문의 주해와 개요가 잘 설정되어야
한다고 했다. 그 가운데 목회 현장과 청중을 잘 고려해야 하나님의 뜻을 이 시대에 맞게 바르게
전달할 수 있는 것이다. 주해 개요를 설교 개요로 바꾸는 과정에서 청중을 고려하여 다양한 연관
방식을 사용하면, 그때마다 목회 및 사회 상황도 달라지기 때문에 그에 따라 적용점이 다른 메시지가
탄생한다는 것이다.262 또한 설교자가 강조할 부분에 대해서 메시지가 달라질 수 있다.
설교자는 성경적 논리를 통해서 청중의 이성과 감정에 호소하며 설교자의 인격이 내포되어
전달해야 한다. 청중이 동의할 수 있는 수준에서 서론, 본론, 결론을 말한다. 더 이상의 설명이나

259) 권호, 「본문이 살아있는 설교」, 87.
260) Ibids.
261) Ibid., 99.
262) Ibid., 101.
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변론이 필요 없을 만큼 분명한 사실들을 말한다. 하나님의 말씀 자체가 진리이므로 성경적 진리를
전하면서 역사적인 사실이나 객관적인 근거를 활용하여 말씀의 신뢰성을 높이고 그 말씀이 청중의
삶과 연결되어야 한다. 그리고 성경이 말씀하는 삶의 목적과 나아갈 방향, 헌신의 방향, 그리고
회개에 대한 설교가 이루어져야 한다. 긍정적인 언어를 사용하여 동기를 부여하고 선한 의지를
자극하여 말씀에 합당한 삶으로 돌이키게 해야 한다.

2) 설교의 적용점
말씀을 듣고 행하는 믿음이 되기 위해 적용을 해야 한다. 믿음의 성장은 행함을 통해 이루어진다.
바울은 빌립보 교인들에게 배우고 듣고 본 바를 행하라고 하였다. 빌립보서 4 장 9 절에 “너희는
내게 배우고 받고 듣고 본 바를 행하라 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라”고
말씀했다. 영적인 성장은 행함을 통해 이루어지며 가르친 것이 행함으로 이어지게 하는 것이
적용이다. 스펄전은 적용이 시작되는 부분이 바로 설교가 시작되는 부분이라고 하였다.263 티모시
워렌(Timothy S. Warren)은 적용의 중요성에 대해 강조하면서 “하나님의 사람들이 자신이 들었던
말씀에 따라 다르게 생각하고 행동하기까지 설교가 끝난 것이 아니다 설교의 목적이 하나님의
진리를 살아내는 것으로 그것을 보여주거나 드러내는 것이기 때문이다”264라고 하였다.
성경이 고대의 상황에서 기록되었기 때문에 본문을 오늘의 세상과 연결시킬 다리가 필요하다.
스토트는 「현대 교회와 설교」라는 책에서 다리를 건설하는 이미지를 토대로 하며, “우리의 임무는
하나님이 계시하신 진리가 성경에서 흘러나와 오늘을 살아가는 사람들에게 흘러 들어가게 하는데
있다”265고 주장한다. 동일한 성경의 진리들이 오늘날 청중들의 삶에서 어떻게 성취되는 가를
설명해야 한다. 설교자는 이 책임을 수행하기 위해서 특정한 본문이 고대의 상황에서 제공했던
진리를 관찰하고, 그 다음 시간이 흘러도 변치 않는 진리를 오늘의 상황과 연결시켜야 한다.

263) John A. Broadus, On the Preparation and Delivery of Sermon, 4th ed., Vernon L. Stanfield (New York: Harper & Row,
1979), 165. 권호, 「본문이 살아있는 설교」, 141 에서 재인용.
264) Timothy S. Warren, “A Paradigm for Preaching,” Bibliotheca Sacra Vol. 148 (October-December 1991), 473.
265) John Stott, 「현대 교회와 설교」, 138.
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오늘날의 상황에서 청중들에게 본문의 의미를 구체적으로 말해야 한다. 세상에서 복음을 선포하고
영적으로 승리할 수 있는 방법을 알려주어야 한다.
효과적인 적용을 위해서 설교자는 성령 충만하여 성령의 인도하심을 말씀과 기도를 통해 받아야
한다. 적용은 모두의 사건이다. 성령께서 설교자와 청중에게 임할 때에 청중은 마음이 찔리고 죄를
깨닫게 된다. 사도행전 2 장 37 절에 청중들은 “마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되
형제들아 우리가 어찌할꼬”라고 물었다. 말씀과 성령이 설교와 적용을 인도한다. 성령의 능력이
베드로에게 부어졌고, 성령께서 베드로의 설교를 사용하여 청중으로 하여금 죄를 깨닫게 하셨다.
오늘날 설교자들도 사도행전에서 나타난 성령 안에서 능력을 받는다. 성령께서는 청중들의 마음
속에서 역사하시며 효과적인 적용을 위해서 성령 충만한 설교자와 성령이 모두 필요하다.266
설교자는 적용을 위해 “이 가르침이 청중의 삶에 어떤 영향을 미치는가?”라고 질문하며, 회개와
구원에 관한 메시지를 통해 그들의 삶을 돌이킨다. 우리가 청중이 성령의 일깨워 주심에 마음의 문을
열게 하면 성령께서 각 청중에게 필요한 구체적인 적용을 한다. 효과적인 적용을 위해서 설교자와
성령이 필요하며 말씀과 성령이 설교를 주도하고 성령의 일하심을 강화하는 가능성을 제공한다.
올바른 적용은 하나님의 말씀에 근거하여 합당한 삶을 촉구하며 하나님의 은혜 영역 안에서 늘
감사하며 살아가는 것이다.
올바른 적용을 위해 하나님께서 이 본문을 통해 본래 가르치신 것이 무엇이며, 그 당시의
청중들에게 어떤 영향을 미치려 하였으며, 현 시대의 청중들에 있어 어떠한 필요가 요구되고
있는가를 살펴보아야 한다. 타락한 세상에서 부족한 사람으로 살아가지만 설교자는 설교 본문과
관련하여 본문이 명시하는 특별한 필요와 청중이 설교를 들은 이후에 그들의 삶의 변화의 가능성을
생각해야 한다.267 설교를 통해 청중의 삶에서 변화, 성취를 시도해야 한다. 교회 공동체 안의
개인들에게 적용한다. 설교의 적용이 성도들에게 있어 하나님께 영광을 돌리며, 청중이 본문에
반응하도록 동기를 부여하며 하나님 나라의 회복을 위한 기대와 약속을 제공해야 한다. 해돈

266) Daniel Overdorf, 「설교를 적용하기」, 59.
267) Ibid., 142-5.
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로빈슨은 지혜로운 설교자는 본문의 필수적인, 개연성이 있는, 가능한, 개연성이 없는 그리고
불가능한 함축성들 사이를 구분하여 반드시 본문이 제공하는 범위에서만 필요한 의미들을 제공해야
한다268고 한다.
다니엘 에이킨(Daniel Akin)은 본문이 인도하는 적용의 원칙269을 제시한다:

첫째, 본문이 인도하는 적용은 본문 주해에 기반해야 한다. 둘째, 본문이 인도하는 적용은
성경 저자가 의도한 의미에 기초해야 한다. 셋째, 본문이 인도하는 적용은 청중의 삶에 적합한
성경이 연관성과 실제적 특징을 제시해야 한다. 넷째, 본문이 인도하는 적용은 실제적인 예화,
실례, 제안을 포함하고 있어야 한다. 다섯째, 본문이 인도하는 적용은 청중이 거룩한 진리의
말씀에 순종할 수 있도록 해야 한다.

이러한 적용을 통해 성경 본문에서 하나님의 의도와 뜻을 깨달아 바르게 전달할 수 있어야 할
것이다. 그것을 통해 청중들이 삶의 적용과정을 통해 변하고 성숙해야 할 것이다.

3) 설교 원고 작성
설교를 전체적으로 적는다. 설교의 길이를 조정하고 할당 시간 내에 설교할 수 있는 분량을
채운다. 사고의 명료함과 집중성을 획득해야 한다. 완전히 작성하고 수정할 수 있도록 하며,
간결하게 핵심적으로 적는다.
먼저 성경 자체 본문의 의미를 파악하는 주석 작업이 제일 중요하다. 성경 본문의 원어에 대한
지식과 본문 분석을 위한 전문가가 되어야한다. 성경 저자의 원래 의도인 중심 사상을 발견하고 성경
본문을 바르게 이해해야 한다. 그리고 성경의 세계와 오늘의 세계 사이에 다리를 놓아야 한다.
과거에 기록된 성경 내용을 이해하고 그 내용을 오늘의 현실과 관련시켜서 선포함으로써 믿음, 생명,
선한 행위를 선출해내는 작업 사이에 가로 놓인 깊은 협곡을 건너는 작업이 바로 주석 작업이다.270
그런데 문제는 많은 설교자들이 시간이 부족하여 엑세지시스(exegesis: 본문의 의미를 끌어 내어

268) Ibid., 174.
269) Daniel L. Akin, David L. Allen and Ned L. Mathews, 「본문이 이끄는 설교」, 김대혁, 임도균 역 (서울: 베다니출판사,
2016), 363-5.
270) 주승중, 「성경적 설교의 원리와 실제」(서울: 예배와설교아카데미, 2006), 56.
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읽음)보다는 아이세지시스(eisegesis: 본문에 의미를 부여하여 읽음)를 하고 있다. 즉 성경의 의미를
읽어내는 주석보다는 성경에 설교자 자신의 생각이나 판단이나 감정 등을 본문 속에 넣어서 본문의
뜻을 찾으려고 하는 주입식 주석을 하고 있다.271 이를 배제하고 개선하여 설교자는 성경 원어에
대한 지식과 본문 분석을 위한 조직적인 방법을 갖춘 훈련된 석의자가 되어야 하며 설교자가 설교를
위한 성경 주석을 해야 한다.
또한 본문의 석의가 필요하다. 설교자는 본문을 기록한 저자가 그것을 통하여 무엇을 의미하려고
하였는지를 밝힌다.272 본문을 역사적 상황에 비추고 단어들이 의미하는 바를 찾아서 저자의 의도를
찾아야 한다. 설교자는 누가 본문의 말을 하였는지, 누가 그것을 받았는지, 그것을 받은 사람들이
어떤 유의 사람들인지, 당시 사회적• 경제적• 정치적 상황은 어떠했는지, 그것은 언제 기록되었는지,
그 장소에는 어떤 의미가 있었는지, 어떤 환경이 그러한 메시지를 낳게 하였는지, 무엇이 그것을
기록한 계기가 되었는지, 말한 사람이나 기록한 사람이 어떠한 목적을 마음에 가졌는지273 등을
연구해야 한다. 성경 본문을 바탕으로 객관성을 확보하여 주석을 해야 한다.
그리고 설교작성에는 본문 주해가 필요한데, 주해는 본문에 담겨 있는 모든 시대를 위한 뜻을
찾아내는 작업이다. 존 브라이트(John Bright)는 “성경에는 비신학적인 본문이 없고, 우리는 계속하여
어떤 본문을 사용함에 있어서 각 본문이 가지는 신학적 관심을 파악하는 문제”274 라고 이야기 한다.
예를 들면 다윗의 언약은 그와 그의 후손, 하나님의 백성들에게 이어지는 영원한 약속이다. 신학적인
석의는 과거의 성경적인 사건과 오늘 현대인에게 그것을 적용하는 다리가 되는데 설교자는 구약
성경을 구약의 성취이신 그리스도와 연결하여 신약에 비추어 본다. 점진적 계시를 통해 구약의
성취를 찾아내고 그리스도 중심적으로 꾸준한 주석적 노력을 하면서 구약과 신약의 모든 본문이
문법적, 역사적 정확성을 얻도록 해야 할 것이다. 신학적으로 참된 설교는 예수 그리스도 안에서

271) Ibid., 57.
272) Daniel J. Baumann, 「성공적인 설교자를 위한 길잡이」, 138.
273) Ibid., 139.
274) John Bright, The Authority of the Old Testament (Nashville: Abingdon Press, 1967), 152.
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이루신 하나님의 구속사적 사역에 관한 이야기요, 구원에 관하여 복종과 신앙을 요구하시는 하나님의
인격적인 태도와 거룩한 행위에 관한 이야기이다.275 그리스도 안에서 이루신 하나님의 구속 행위에
관한 이야기를 재연함으로써 설교에서 살아있는 실재가 되게 하는 것이다.276
더하여서 설교자가 설교를 전하는데 있어 현대 성도들에게 적용이 필요하다. 올바른 성경적 설교는
현재 시제로 하면서 성도들의 당면한 문제들과 관련하여 생생하게 전달하는 것이 필요하다. 폴
틸리히(Paul Tillich)는 복음을 인간의 메시지로 전해서 인간의 불안과 갈등과 범죄의 구조를
보여주어 우리 안에서 무엇인지를 비추어 효력을 미치는 구조로 간다.277 설교는 과거를 현재에
연결해야 한다. 이 시대의 모든 사람들이 볼 수 있도록 현재의 현장을 고려하여 설교를 전할 때
감동을 유발할 수 있다.
설교를 선포하기 위해 원고를 점검하며 수정할 부분이 있으면 수정하고, 어떤 부분은 다시
기록한다. 본문에서 하나님의 의도를 잘 파악하여 하나님의 뜻을 잘 전달해야 한다. 그러므로
전체적인 문맥을 통해 하나님의 뜻을 찾고자 기도하며 노력한다. 또한 청중의 관점에서 설교를
생각하며 그들에게 어떻게 효과적으로 선포할 것인가를 생각한다. 청중의 입장에서 청중들의 상황을
고려하고 생각하는 바를 찾아내어 효과적으로 이해하도록 전달한다. 그리고 설교의 분위기에 젖어
들어 실제 설교 연습을 하고 메시지와 설교자가 영혼의 치료를 위한 하나님의 도구가 되기를
간구해야 한다.

275) Daniel J. Baumann, 「성공적인 설교자를 위한 길잡이」, 143.
276) Arthur N. Kruger, “The Ethics of Persuasion: A Re-Examination”, The Speech Teacher, ⅩⅥ(November 1967), 296, 303.
277) Paul Tillich, “Communicating the Christian Message: A Question to Christian Ministers and Teachers,” Theology of
Culture, ed. Robert C. Kimbell (New York: Oxford University Press, 1959), 202-3.
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4. 설교에 있어 연관성 및 동기 유발

1) 연관성
설교에 있어 주제에 대한 연관성은 본문과 청중 간의 의미를 연결하는 통로가 된다.278 설교에서
성경 본문의 의미가 연관성을 통해 청중에게 전달되며 오늘날 성도들의 삶과 연결되어야 한다.
설교는 “단지 강해가 아니라 소통과 커뮤니케이션이며, 단순한 본문의 주해가 아니라 말씀을 들어야
할 살아있는 사람들에게 하나님께서 주신 메시지를 전달하는 것”279이다. 본문과 관련된 연관성을
발견하고 그것을 청중의 삶과 연결해야 한다. 에이킨은 이러한 작업이 설교자가 해야 할
책임이라고280 이야기 한다. 성경 자체가 모든 시대에 연관성이 있고, 그 진리는 어제나 오늘이나
영원히 적용된다. 성경 안에 내재되어 있는 연관성을 인식하고, 그것을 현 시대의 상황을 참조하여
전해야 할 것이다.
성경 본문의 시대와 현대에 있어서 죄의 문제는 동일하게 존재한다. 아담의 타락 이후에 하나님은
구원을 계획하시고 예수 그리스도의 십자가 사역을 통해 구원을 이루셨다. 구원의 길을 여신 그 예수
그리스도를 바라보며 현대 신앙인들은 살아가야 한다. 우리 안에 있는 죄악의 속성을 예수의 피로
씻어내고 늘 믿음으로 살아가야 한다. 과거와 현재 삶의 공통된 문제가 죄이다. 설교에서 죄의
문제를 통해 연관성을 만들어 갈 때 청중의 공감을 창출할 수 있다. 성경이 말씀하는 다윗의 범죄,
도마의 의심, 베드로의 부인 등은 우리의 자화상일 수도 있으므로 이에 대한 주의와 회개가
필요하다. 특히 청중은 설교를 들을 때에 삶의 적용 부분에 중점을 두고(73.5%)있으며, 말씀, 기도의
영적인 생활 부분에 있어 적용 가능하다(46.8%)고 하였다. 그러므로 설교자는 청중들의 삶의 모습과
형태를 파악하여 설교를 준비하고 인도하여 그들의 영적인 생활에 있어 한 단계 성숙할 수 있도록
인도해야 할 것이다.

278) 권호, 「본문이 살아있는 설교」, 104.
279) John Stott, 「현대 교회와 설교」, 137.
280) Daniel L. Akin, David L. Allen and Ned L. Mathews, 「본문이 이끄는 설교」, 382.
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2) 연관성의 효과적인 방법
성경의 연관성과 관련된 효과적인 방법은 성경 본문의 인물들을 오늘날과 적절히 연관시켜
오늘날의 대상으로 바꾸는 것이 필요하다. 기본적으로 각 개인을 대상으로 출발하여 가정, 교회,
사회, 국가 같은 대상까지 염두에 둔다. 다음으로 본문의 상황을 오늘날과 연관시켜 청중의 상황을
고려한다. 본문과 오늘날의 상황에 공통점을 찾고, 이 두 가지를 고려하면서 본문의 상황과 오늘날의
상황을 연결할 때 청중은 더 깊이 본문에 몰입한다.281 연관성의 범위는 적절하게 조절하여 결정하고,
오늘날에 있어 택한 하나님의 백성을 구원하고 문제를 해결해주시는 하나님을 나타낸다. 성경의
연관성을 위해 연관 문장, 연관 예화, 연관 질문을 균형 있게 사용하여 청중이 본문에 몰입하도록
유도한다.
이러한 연관성은 적용으로 이어지고 이제 본문이 ‘그 때’(then)의 이야기가 아니라 자신들을 향한
‘지금’(now)의 이야기로 들리게 된다.282 이러한 적용으로 청중들은 자연스럽게 본문이 제시하는
적용을 받아들인다. 효과적인 연관성이 적절한 적용의 토대가 되며, 올바른 적용은 성도들이
메시지를 듣고 구체적으로 행동하도록 인도한다. 빌립보서 4 장 9 절에 “너희는 내게 배우고 받고
듣고 본 바를 행하라 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라”고 말씀한다. 행함을 통해
영적인 성장을 이루며 하나님의 말씀을 행할 때 평강의 하나님은 함께 하신다. 가르침이 행함으로
가능하게 하는 것이 적용이다. 스펄전은 적용이 중요하기 때문에 적용이 시작될 때 설교가
시작된다고 말한다.283 올바른 적용은 성경 본문에서 나오며 데이비드 라슨(David L. Larsen)은
효과적인 적용이 본문과 상황의 분명한 일치의 결과라고 주장한다.284 그러므로 성경 본문에서
적용점을 찾아야 한다.

281) 권호, 「본문이 살아있는 설교」, 133.
282) Ibid., 138.
283) John A. Broadus, On the Preparation and Delivery of Sermons, 165. 권호, 「본문이 살아있는 설교」, 141 에서 재인용
284) David L. Larsen, The Anatomy of Preaching: Identifying the Issue in Preaching Today (Grand Rapids: Kregel Publications,
1989), 98.
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5. 설교를 통한 공동체와 청중들의 마음의 변화

1) 설교와 공동체
설교자의 소명이 공동체적이고 공동체와 함께 할 때, 좋은 설교가 만들어진다. 공동체, 교회의
구성원으로서 설교를 하는 것은 설교자가 교회와 함께 설교를 만들어 가야 한다. 설교자는
청중들에게 다가가서 그들을 품고 그들의 내면에 들어가서 그들의 흥미, 그들의 관심, 그들의 열심에
호소할 때 청중의 삶이 변한다. 설교자는 기도하면서 청중들이 현재 영적, 심리적, 사회적으로
변해야 할 부분이 무엇인가를 진단하여 그 우선순위에 따라 매 설교 마다 현 시점에서 성도의
변화를 위한 구체적이고 실제적인 목표를 가지고 설교해야 한다. 설교 강단을 공동체의 강단으로
인식하여 설교해야 한다. 청중들은 목사의 주장을 들으러 오는 것이 아니라 교회 공동체가 위임한
목회자를 통해서 말씀하시는 하나님의 음성을 들으려고 교회를 찾아온다. 그러므로 설교자는
공동체에 대한 올바른 인식과 구성원들을 사랑하는 마음과 그들의 삶에 관심이 있어야 한다.
설교자가 교회 공동체를 향해 외치며 공동체의 비전과 방향을 세워나갈 때, 교회가 변화되고
성도들이 변화된다. 설교자가 교인들의 소그룹활동과 그것을 통한 성경 말씀 탐구, 그 말씀으로 인해
변화되는 삶의 모습을 공유하게 되면 주일 설교에 그러한 부분이 반영된다. 교인들이 소그룹
모임에서 제기한 질문, 갖게 된 의문, 경험한 진리 발견의 감격 등이 설교 원고 작성에 반영되면 그
설교는 공동체성을 갖게 되고 공동체와 경험되는 말씀이 오늘날 설교에서 나타나게 될 것이다.
이렇게 설교에 있어 공동체성이 확립되면 청중들의 삶에 동기를 부여하고, 바람직한 변화를 가져올
것이다. 설교자로서의 소명은 하나님께서 주시지만 시무하는 교회의 공동체에도 소명이 있어야 할
것이다. 좋은 설교는 공동체를 통해서 만들어진다. 설교자는 청중들에게 다가가며 품고 그들의 관심,
그들의 열심에 호소할 때 청중의 삶이 변한다. 설교자는 청중들이 현재 영적, 심리적, 사회적으로
변해야 할 부분이 무엇인가를 진단하여 그 우선순위에 따라 매 설교 마다 현 시점에서 성도들의
변화를 위한 구체적이고 실제적인 목표를 가지고 설교해야 한다.
설교자는 청중들을 사랑하고 오늘을 사는 그들의 삶에 대한 관심을 가져야 한다. 하나님의 말씀이
공동체 안에서 경험되고 준비되어야 한다. 기독교 신앙은 하나님과 관계, 이웃과의 관계가 바로
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잡혀야 되며, 참된 설교는 각 개인의 삶에서 이루어진다. 변화는 하나님과 인격적인 관계를 통해서만
가능하다. 설교에서의 연관성은 설교자가 선택한 본문의 내용과 청중의 삶 사이를 이어주는
커뮤니케이션 연결고리이다. 이 연관성이 설교를 듣는 사람들에게 성경의 진리가 현 시대에
시의적절함과 적용가능성을 보이기 위해 필요하다.285 이러한 연관성을 바탕으로 성경 자체에 모든
시대를 연결하는 연관성을 가지고 성경 안에 이미 내재되어 있는 연관성을 인식하고 그것을
바탕으로 본문의 의미를 오늘날에 적합하게 전하고자 하는 노력이 필요하다. 설교자는 설교하고자
하는 본문의 시대와 지금의 시대가 긴밀하게 연결될 수 있는 연관성의 토대를 생각해야 하는데, 죄의
문제를 안고 살아가는 인간과 죄에 빠진 인간을 구원하시고 은혜를 베푸시는 하나님이다.286 성경이
말씀하는 것과 영적 진리의 원칙들이 현 시대에도 동일하게 적용될 수 있는지, 또한 이런 강조를
통해 성경이 우리의 인간성에 어떻게 말씀하는지를 발견해야 한다. 그리고 설교자는 본문의
중심메시지를 발견하여 현대에 적용하여 전함으로써 성도들의 마음의 변화를 유도해야 할 것이다.

2) 본문 상황을 현재로 연결
리더십 전문가인 존 맥스웰(John Maxwell)은 청중의 삶과 연결된 설교를 하라고 하면서 설교자가
먼저 비전을 가지고 성도들에게 신뢰성을 회복하고 청중들과 온전한 관계를 맺으며 비전을 같이
공유하며, 청중들의 삶과 연결된 적용을 할 때, 청중들의 삶의 변화를 이끌어 낼 수 있다고 한다.287
이동원 목사는 상황적 설교를 할 것을 말하면서 다양한 청중들의 상황을 충분히 고려하여 그 상황을
이해하려고 하는 보다 적극적인 고뇌가 설교자들에게 필요하다고 주장한다.288 그러면서 청중들의
구체적인 사람과 상황과 문제 앞에 직면하여 그러한 문제들을 성경적으로 잘 풀어서 전달하고
적용한다면 성도들의 삶의 변화에 효과를 가져올 것으로 주장한다. 적용에 있어 구체적이고 실천적인

285) Keith Willhite, Preaching with Relevance: Without Dumbing Down (Grand Rapids: Kregel, 2001), 17.
286) 권호, 「본문이 살아있는 설교」, 107-8.
287) John Maxwell, “청중의 삶과 연결된 설교를 하라”, 「디사이플」2015 년 5 월호, 63-6.
288) 이동원, “강단 설교와 삶의 적용”, 「그 말씀」1994 년 11 월호, 248-9.
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부분을 강조한다. 성도 각 개인이 실천할 수 있는 적용이다. 그는 석의적 설교를 강조하면서 본문을
충실히 연구하여 내용을 충분히 설명하고 성경의 메시지가 탄생한 정경의 정황, 사회적인 정황,
문화적인 정황 등 그들의 삶의 정황들을 연구하여 시대적 상황들을 반영할 것을 말했다. 그리고 그는
성경의 메시지가 생성된 성경의 상황과 다양한 청중들의 상황을 고려하여 청중들의 상황에
적용하였다.289
설교자는 본문의 상황을 오늘날로 연결하면서 본문과 오늘날의 상황에 공통점을 찾아야 한다. 두
상황을 고려하면서 설교자가 본문의 상황과 오늘날의 상황을 연결하여 청중들이 성경 본문에
몰입하도록 유도해야 할 것이다. 하나님께서 이 시대에 성도들의 당면한 문제를 해결하기 위해
어떠한 일을 행하시는가를 발견하게 해야 한다. 시대를 초월해서 성도들의 문제를 해결하시는
하나님을 보이고 설교하며 성도들의 문제 해결점의 방향을 제시해야 한다. 본문의 연관성을 통해
현대 성도들의 삶에 적용을 통한 문제 해결점의 제시와 나아갈 방향이 필요하다.
이러한 과정을 통해 설교자는 말씀으로 그들이 속해 있는 교회라는 공동체의 비전과 방향을
세워야 한다. 그러할 때 청중들은 삶에 있어 변화를 결심하고 교회의 비전과 방향을 따라가게 된다.
그러할 때 교회는 변화되며 성도들은 주님의 은혜로 나의 삶이 변했다고 간증하게 된다. 변화는
인격체이신 하나님과 관계를 맺을 때만 경험될 수 있는 것이다. 그리고 하나님의 말씀을 교회의
공동체와 같이 더불어 나눌 때 공동체 속에서 그 말씀이 역사하는 것을 보고 경험할 때 우리의 삶에
영향을 미치게 되며, 우리의 생활 방식은 바뀌게 된다. 그러므로 청중들이 주중에 구역이나 셀
모임에서 설교를 중심으로 한 적용적인 나눔 시간을 가지도록 그들을 인도해야 할 것이다. 이러한
작은 공동체는 서로 비슷한 청중들이 자신의 삶 속에서 말씀을 경험하며 서로 그것을 나누며 기도
가운데 해결점을 찾아가며 주일 설교에 그러한 부분을 반영하여 자연스럽게 공동체성을 가지게 되며,
성도들은 자신들의 삶과 연결된 설교임을 알게 되면 더욱 그러한 설교에 들어가게 될 것이다. 이처럼
공동체와 함께 만들어가고 공동체와 함께 경험되는 말씀이 현대 설교에서 필요한 부분이다.

289) Ibid.
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3) 설교의 능력
설교는 설교자가 말과 마음과 삶으로 메시지를 청중에게 전달하는 것이다. 청중은 설교자의 말에서
마음으로 삶으로 나아가는 길을 택하고 복음은 삶에서 마음으로 말로 해서 청중에게 이른다. 바울은
말과 마음과 삶을 말하면서 “능력과 성령과 큰 확신”이라는 표현을 사용하였다. 이 확신은 성령이
주시는 능력과 확신을 가리킨다. 설교자의 언어와 삶과 마음이 능력과 확신을 가지기 위해서는
성령이 충만해야 한다. 설교는 성령 충만함을 받은 설교자가 삶과 마음과 말로 메시지를 청중에게
전달하는 것이다. 데살로니가 전서 1 장 6 절에서 데살로니가 사람들의 상황은 험악하고 고난의 삶
가운데 있었지만 당시에 성령 충만한 바울이 전하는 메시지를 성령의 기쁨으로 받았고, 그 결과
예수님을 본받는 삶을 살게 되었다. 설교는 성령의 능력과 큰 확신을 가진 설교자가 청중으로 하여금
성령과 기쁨의 메시지를 받아서 예수님을 본받는 삶을 사는 변화를 일으키는 것이다. 여기에는
성령의 감동과 회개, 변화가 있어야 한다. 또한 디모데후서 3 장 16 절에서 “모든 성경은 하나님의
감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익”하다고 했는데, 하나님의
말씀을 제대로 깨달아 전할 때 성령의 감동이 있다. 설교자, 메시지, 청중에게 성령의 충만함과
은혜가 임할 때 변화가 일어난다. 설교자는 하나님의 말씀을 잘 듣고 묵상해서 설교를 듣는 청중들의
영적인 필요를 고려하고 하나님의 말씀을 하나님께서 성경의 저자들을 통해 기록하신 의도대로 잘
전해서 청중들이 변화되도록 해야 한다. 살아있는 말씀이 실제 상황에 파고들어갈 때 설교자는
실질적으로 회중의 삶을 변화시킬 수 있다. 설교자는 청중에 대한 관심사에 대해 알고 하나님의
말씀을 전하는 설교자와 청중 사이에 다리를 놓아야 한다. 설교자와 청중 사이에 생명력 있는 역사가
일어나서 삶의 중심과 인격에 영향을 미쳐야 한다. 설교의 주요 목표는 말씀을 통해 청중들에게
하나님에 대한 감각과 하나님의 임재를 부여하는 것이 되어야 한다. 설교자가 하는 주요한 일은
성경이 살아나게끔 전달하는 것이다. 본문을 통해 하나님의 의도를 잘 전하여서 하나님의 백성들에게
깨달음과 감동을 주어야 한다. 성령의 검을 통해 성도들의 마음을 찌르고 말씀의 약을 지혜 있게
사용하여 치유해야 한다.
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설교자가 성령의 능력과 확신으로 메시지를 받아서 전할 때, 성도들이 예수님을 본받는 삶을 사는
변화를 일으키는 것이다. 이러한 변화는 개인의 변화, 능력의 체험, 교세의 증가 등의 변화를
일으킨다. 예수님께서 제자들에게 마지막으로 부탁하신 말씀에서 “내가 너희에게 분부한 모든 것을
가르쳐 지키게 하라”고 하시면서 말씀을 지키도록 전하라는 것을 말씀하셨고, 그것을 통해 청중으로
하여금 선한 일을 힘쓰게 하셨다. 이러한 교회 사역은 선교와 전도, 예배, 교제, 교육과 훈련, 봉사
사역으로 나타난다. 설교는 교회 사역에 핵심이며, 성령의 능력으로 하는 설교는 교회 사역에 변화를
일으킨다. 설교가 교인들로 선교와 전도에 힘을 내게 하고, 생동적인 예배를 드리게 하고, 말씀을
생활화 하는 과정에서 그리스도의 사랑을 나누는 교제를 하게 하며, 말씀을 배우고 실천하는 교육과
훈련에 열심을 내게 하며, 배운 대로 실천하는 봉사 사역이 활성화 되게 한다. 설교를 통해서
그리스도의 제자가 되는 동기를 부여 받아 훈련을 받아 봉사하는 수준까지 자라게 된다.
사람들에게는 감동적인 예화와 스토리가 그들의 마음에 오래 남는다. 그리고 부드럽고 호소력이
있는 어투, 어조, 목소리, 그리고 설교자의 모습이다. 설교자의 뜨거운 열정과 뜨거움이 설교자의
약점을 극복하게 하며, 그러므로 설교자는 성령님의 역사하심에 의존하고, 사랑의 마음이 있어야
한다. 로이드 존스는 설교는 성령의 능력이 더해져야 설교에 효력이 생기며, 회심자를 만들어내고
교회를 창조하고 세워간다고 이야기 한다.290 설교자가 열정적으로 하나님의 말씀을 전하면 성도들은
이 말씀이 나의 삶에 참으로 중요하다는 사실을 무의식적으로 느끼고 설교에 반응하게 된다.
설교자의 열정은 청중에게는 권능이며, 효능이다. 사도바울이 아그립바 앞에서 복음을 외치던
열정과 밤낮 쉬지 않고 눈물로 훈계하는 사랑이 있을 때 사람은 변하기 시작한다. 예배의 설교
시간에 청중과 끊임없는 대화를 하며, 청중을 메시지의 세계 속에 참여하여 반응을 할 수 있는
기회도 주고 이러한 반응은 청중들이 화답으로 설교에 참여하는 것으로 신앙 자세를 돈독히 하는데
도움이 되므로 성도들이 설교에 반응하도록 문화를 형성하고 그에 따라 청중들이 하나님의 구원과
크신 은혜에 감사하여 나오는 뜨거운 찬양과 기도, 그리고 헌신으로 이어지도록 그들을 인도해야 할

290) Martyn-Lloyd Jones, 「설교와 설교자」, 정근두 역 (서울: 도서출판 복 있는 사람, 2005), 483.
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것이다. 성령님과 동행하며 하나님의 진리를 선포함은 청중들의 삶에 변화를 일으킨다. 설교자는
사람을 변화시키는데 힘을 쏟으며, 그들이 그리스도 안에서 성숙해지도록 그들을 독려하며 인도해야
할 것이다.

6. 설교의 전달

설교자는 하나님의 메시지를 구체적으로 전달해야 한다. 본문의 의도와 의미를 전하고 성도들이
경험을 창조할 수 있도록 인도하며 설교자가 본문의 감정적인 내용을 동일시하기 위해 설교자는
그것을 구체화해야 한다. 열정 가운데 감화가 있고 감화를 통해 성도들을 바르게 인도해야 한다.
설교 서두에서부터 청중들이 이 말씀이 자신에게 필요한 것인가를 느끼게 해야 한다. 설교자는 성경
본문과 정황에 따라 자연스럽게 동작을 취하며 전달하고 적당한 속도로 잘 전달해야 할 것이다.
그리고 청중들의 삶에 대한 본문을 가지고 적용의 질문을 해야 한다.
파워포인트나 프레젠테이션 등을 활용하여 시각적인 자료들을 사용하고 온라인 상에서 자료들을
얻어 종합적인 개념을 전달하는 방법으로 사용하며, 설교 전달의 힘을 의지하여 진정한 마음으로
말하도록 본문의 생각과 느낌을 내면화한다. 비언어적인 커뮤니케이션은 청중들과 대화적으로
진행하는데 도움이 되며, 효과적인 전달은 깊은 확신으로 읽는 사람들이 말할 때 진정한 마음으로
말하도록 본문의 생각과 느낌을 내면화한다. 설교 중의 짧은 침묵과 무언 중의 대화를 보면서
청중들의 관심을 잘 모아서 전달해야 한다.
설교자는 설교의 어조에 있어 차분한 어조를 사용하고, 칭찬이나 비난이 필요할 때 온화한 어조를
사용한다. 그러나 가르침이 행동을 요구할 때 청중이 마음을 움직일 수 있도록 힘있게 해야 한다.
설교자는 성령의 도우심을 간구하며 살아계신 하나님의 말씀이 설교자의 삶의 기초와 기준이 되어
청중들에게 은혜를 끼쳐 그들도 변화가 되게 인도해야 한다. 효과적인 설교는 진리의 말씀을
청중들이 잘 알아듣고 돌이키게 하는 설교로서 그 자리에서 청중 스스로가 말씀 가운데 해답을 찾고,
문제를 해결하여 고개를 끄덕일 수 있는 설교이다.
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설교자는 설교자의 인품과 느낌, 감정을 통해서 커뮤니케이션의 의미와 전달을 확실하게 하며,
제스처를 조화롭게 사용하여 설교의 내용과 조화되고, 청중의 눈을 마주 보며, 대화적인 설교를 해야
한다. 설교자는 성도들이 말씀을 깨달아서 돌이키게 하는데 역점을 두어 효과적인 방법들을
활용하고, 말씀의 올바른 이해와 전달, 그리고 감동을 통해 하나님의 뜻을 이루어가도록 기도하며
나아가야 한다.

제 6 장
결 론

설교에 있어 중요한 부분 중의 하나는 하나님께서 주신 감동이 성도에게 있어야 한다는 것이다.
그러나 오늘날의 청중은 설교의 감동과 관련하여 올바른 감동을 체험하기 힘든 때가 많다. 사회가
변화하면서 목회자가 말씀의 본질보다 성도들의 관심 위주의 말씀에 관심을 가져서 그러한 경우도
있고, 또한 바쁜 목회 생활에서 설교 본문 자체에 대한 석의와 적용이 부족한 설교에서 그 이유를
찾아 볼 수도 있다. 따라서 이러한 문제점을 발견하고 해소시키기 위한 관심을 가지고 본 연구자는
앞에 4 장의 연구 수행을 계획하여 감동을 고려한 효과적인 설교 준비에 관한 설문을 하였다.
연구의 목적과 관련하여 연구자는 성도들에게 감동을 고려한 효과적인 설교를 작성하기 위해 먼저
설교자 자신이 기도가운데, 하나님의 말씀을 통한 은혜를 사모하고 성도들의 고민과 신앙의 정도를
생각하여 말씀을 잘 준비하여 전달하는 것이 중요하다고 보았다. 이를 위해 효과적인 설교 준비
방안이 필요하며, 이를 통해 청중에게 감동을 줄 수 있는 설교자 중심의 환경적 요인을 분석하여
접목하는 것에 대해 제안하였다.
연구의 진행을 위하여 설문대상자는 서울 ‘예상 상담 아카데미’에서 공부하고 있는 200 여명의
개신교회 목회자 대상으로 무작위 추출하여 목회자 75 명 대상으로 설문조사를 시행하였다. 연구
결과, 목회자들은 설교준비 내용과 관련하여 성경 본문 말씀의 의미(56.0%)와 하나님의 뜻을
연구하고 성도들의 삶에 변화(30.6%)에 중점을 두고 있음을 알 수 있었으며, 설교에서 일방적인
선포(24.0%) 보다는 소통과 적용의 중요성으로 성도들과 대화하는 방식(48.0%)을 선호하고 있음을
파악할 수 있었다. 변수별 상관관계를 파악할 수 있는 교차분석 결과를 살펴보면, 설교 유형과 설교
준비 시간 간에는 95% 신뢰도에서 유의수준(p-value)이 0.002 로 통계적으로 유의한 결과가
산출되었으며, 목회자의 연령에 따른 설교에서 중요시 여기는 부분 또한 유의수준(p-value)이
0.047 로 통계적으로 유의한 차이가 있게 파악되었다.
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연구의 한계점으로는 표본 수가 적어서 동 연구가 한국 개신교회를 대변하기에는 표본의 대표성
측면에서 한계가 있으며, 또한 연구 목적을 달성하기 위해서는 설교자와 청중 양쪽 모두를 조사
분석함이 적합한데, 시간적, 재정적 한계성으로 이를 수행하기 어려움에 따라 설교를 전달하는
목회자 중심의 관점으로만 연구를 진행한 부분이라고 하겠다. 향후 본 연구에서 가졌던 한계점이
보완되고, 동 연구를 기반으로 한 설교의 감동과 관련된 청중에 대한 연구가 추가적으로
진행됨으로써, 한국 교회의 목회 실천 측면에서도 상당한 기여가 이루어지기를 기대한다.
하나님께서 주신 설교의 감동은 성도가 이 땅에서 살아가는 동안에 예수님을 만나서 회개하고,
하나님의 나라를 소망하며 현세의 삶을 올바르게 살아가며 빛과 소금의 역할을 감당하게 한다.
목회자는 이를 위해 노력하며, 성도들은 설교가 자신의 삶에 적용이 되며 변화되기를 소망해야 한다.
그러므로 설교자가 성경 말씀을 이해하기 쉽게 잘 풀어서 성도의 삶에 바른 적용을 통한 설교를
하여 그들의 영혼이 깨어날 수 있도록 설교해야 한다. 이를 통해 효과적인 적용과 감동이 있고, 이로
인한 성도들의 결단과 삶의 변화를 기대해 본다.
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APPENDIX A
부록 A

설문동의서(한글)

감동이 있는 설교 준비에 관한 연구
김 창 중
리버티대학교, 신학대학원

귀하는 감동이 있는 설교 준비에 관한 연구 연구에 초대되었습니다. 귀하는 20 세 이상 나이의
설문자로서 참여 가능한 범위에 들어가기 때문에 본 연구에 선택되었습니다. 연구에 참여하기 전에
본 동의 문서를 잘 읽으시고 문의사항이 생기면 질문을 해 주세요.

리버티대학교의 신학대학원에 소속된 박사 과정 중에 있는 김창중이 본 연구를 진행하고 있습니다.

배경설명: 본 연구의 목적은 감동이 있는 설교 준비에 관한 연구입니다.

연구진행과정: 만일 귀하가 본 연구에 참여하는 것에 동의하신다면, 다음의 과정이 진행될 것입니다:
나는 1 시간의 시간과 무기명 설문 조사를 당신에게 요청할 것입니다.

위험요소: 본 연구를 통해 발생될 위험요소들은 다음과 같습니다: 본 연구를 통해 발생할 위험요소는
극히 적습니다. 다시 말해서, 설문참여자가 매일 겪게 되는 일상생활에서 발생할 위험요소와 같은
정도입니다.

혜택: 본 연구에 참여함으로써 받게 될 직접적인 혜택들은 없을 것입니다.

보상: 본 연구에 참여함으로써 받게 될 보상은 없을 것입니다.

비밀유지: 본 연구의 기록들은 비밀로 유지될 것입니다. 제가 게시할 수 있는 보고서의 어떤
종류에서, 저는 그것이 대상을 식별할 수 있게 하는 모든 정보를 포함하지 않을 것입니다. 연구
기록들은 안전하게 저장되며, 단지 연구자만 기록들에 접근할 것입니다. 또한 연구자의 어떠한
형태의 출판으로도 귀하의 개인정보를 알 수 있도록 하지 않을 것입니다.
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연구참여자들에게 가명이 주어질 것입니다. 자료들은 비밀번호로 잠겨 있는 컴퓨터에 보관될 것이며
향후 연구발표시에 사용될 수 있습니다. 모든 디지털 자료들은 삼 년 후에 삭제될 것입니다.
설문참여그룹의 다른 멤버들이 그룹 밖의 사람들과 그룹 안에서 논의된 내용들을 공유하지 않을
것에 대해서는 본 연구자는 장담할 수 없습니다.

이해의 충돌 고지(告知): 해당사항 없음

자발성에 입각한 연구: 본 연구의 참여는 자발적으로 이루어집니다. 참여의 가부가 귀하의 현재와
미래의 리버티대학교, 예상 상담 아카데미와의 관계에 영향을 미치지 않을 것입니다. 귀하가 본
연구에 참여하기로 결정하신 뒤에도 어떤 질문에 대해 답을 하지 않을 권리가 있습니다. 언제라도
참여를 중단할 권리가 있고 이러한 참여 중단이 위의 관계들에 영향을 주지 않을 것입니다.

연구 참여를 중단하는 방법: 귀하가 연구참여중단을 원하실 경우 귀하의 설문 자료를 제출하시기
전에 연구자에게 연구참여를 중단할 의사를 밝히세요. 귀하의 응답들은 기록되거나 연구에 포함되지
않을 것입니다.

연구자 연락처, 질문: 본 연구를 진행하는 연구자는 김창중입니다. 지금 바로 질문을 해도 좋습니다.
추후에 질문이 있으시면 지체 말고 82-10-2808-0191 /ckim33@liberty.edu 로 연락하십시오. 본
연구자의 지도교수에게 연락을 할 수도 있습니다: 이유정 교수: 82-01-2031-9985 yjlee@liberty.edu

본 연구와 관련하여 어떠한 질문이나 염려가 있고 연구자 이외의 다른 사람과 소통을 하고 싶은
경우 지체 없이 International Review Board 로 연락을 하십시오: 1971 University Blvd., Green Hall Ste.

2845, Lynchburg, VA 24515 or email at irb@liberty.edu.
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APPENDIX B
부록 B

CONSENT FORM
A STUDY ON PREPARATION FOR IMPRESSIVE PREACHING
Chang Joong Kim
Liberty University, School of Divinity

You are invited to be in a research study on the A Study on Preparation for Impressive Preaching. You
were selected as a possible participant because you are 20 years of age or older and you are a je-sang
academy member. Please read this form and ask any questions you may have before agreeing to be in the
study.
Chang Joong Kim, a doctoral candidate in the School of Divinity at Liberty University, is conducting this
study.
Background Information: The purpose of this study is to research sermons which can give impressions to
congregations. Thus, it will help (or establish) to the pastors prepare for an impressive sermon.
Procedures: If you agree to be in this study, I would ask you to do the following things: Complete and
answer a 1-hour long survey.
Risks: The risks involved in this study are minimal, which means they are equal to the risks you would
encounter in everyday life.
Benefits: Participants should not expect to receive a direct benefit from taking part in this study.
Compensation: Participants will not be compensated for participating in this study.
Confidentiality: The records of this study will be kept private. Research records will be stored securely,
and only the researcher and the researcher’s faculty chair will have access to the records. Participant
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survey responses will be anonymous. Data will be stored on a password locked computer and in a locked
desk and may be used in future presentations. After three years, all electronic records will be deleted and
all paper records will be shredded.
Voluntary Nature of the Study: Participation in this study is voluntary. Your decision whether or not to
participate will not affect your current or future relations with Liberty University or your serving church.
If you decide to participate, you are free to not answer any question or withdraw at any time, prior to
submitting the survey, without affecting those relationships.
How to Withdraw from the Study: If you choose to withdraw from the study, please do not complete or
submit your study materials. Your responses will not be recorded or included in the study.
Contacts and Questions: The researcher conducting this study is Chang Joong Kim. You may ask any
questions you have now. If you have questions later, you are encouraged to contact him at 82-10-28080191/ ckim33@liberty.edu. You may also contact the researcher’s faculty chair, Justin Yoojung Lee, at
yjlee@liberty.edu.
If you have any questions or concerns regarding this study and would like to talk to someone other than
the researcher, you are encouraged to contact the Institutional Review Board, 1971 University Blvd.,
Green Hall Ste. 2845, Lynchburg, VA 24515 or email at irb@liberty.edu.
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APPENDIX C
부록 C

설 문 지

귀 교회의 예배 시간에 진행되는 담임 목사님의 설교와 관련하여 설문을 진행하고자 합니다.
각 문항 마다 가장 적합하다고 여기시는 해당 번호에 체크(○, √)해주시면 감사하겠습니다.
(남, 여)

교단(교파) :

지역:

1. 귀하의 연령은 어디에 해당합니까?
1) 30대

2) 40대

3) 50대

4) 60대 이상

2. 귀하가 매주일 설교하실 때에 주로 어떤 설교유형으로 하십니까?
1) 강해설교

2) 주제 설교 3) 이야기식 설교 4) 혼합해서 5) 그때 그때 다르다

3. 귀하는 설교를 준비하실 때에 어떠한 부분에 중점을 두고 준비하십니까?
1) 성도의 삶의 변화

2) 성도가 관심 있는 분야와 생활

3) 감동을 주는 설교

4) 본문 말씀의 의미와 하나님의 뜻

5) 기타
4. 설교에 있어 감동이 무엇이라고 생각하십니까?
1) 마음에 깨달음을 통한 생각의 변화이다.
2) 성령의 충만함을 인도하는 마음의 감동이다.
3) 설교를 통한 마음의 변화와 실천적 의지이다.
4) 내 자신의 잘못과 회개의 필요성을 깨닫는 것이다.
5. 설교 시 감동을 주기 위한 스피치를 어떤 방법으로 구사하십니까?
1) 일방적인 선포식의 설교로 강력하게 전달한다
2) 회중과 서로 대화하는 방식으로 묻고 답하며 설교한다
3) 회중을 논리적으로 설득하는 방식으로 가지고 설교한다
4) 회중의 필요를 보며 그들의 구미에 맞게 전달한다.
5) 기타
6. 설교의 감동을 위해 가장 중요하게 생각하는 점이 무엇입니까?
1) 감동적인 예화를 준비한다.

2) 회중들과 소통을 위해 노력한다.

3) 실질적인 적용을 하려고 노력한다. 4) 회중이 이해하기 쉽게 예화 위주로 준비한다.
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7. 설교 원고를 준비할 때에 가장 선호하는 방법은 무엇입니까?
1) 설교의 대략적인 부분만 기록해서 활용한다
2) 설교의 내용을 완전하게 준비해서 활용한다
3) 설교 원고를 준비하지만 숙지해서 올라가기에 크게 의존하지 않는다
4) 설교 원고를 따로 준비하지 않고 완전히 숙지해서 올라간다
8. 설교할 때에 표정 관리는 어떻게 하십니까?
1) 설교의 내용에 따라 변한다.

2) 천편일률적으로 한결 같다.

3) 무표정하게 한다.

4) 웃으면서 담대하게 한다.

9. 주일 예배 설교 시간은 어느 정도 합니까?
1) 25- 35분

2) 35-45분

3) 45분-1시간

4) 1시간 이상

10. 설교할 때에 제스처를 사용하십니까?
1) 자주 사용한다. 2) 가끔 사용한다. 3) 거의 사용하지 않는다. 4) 강대상을 붙든다.
11. 설교할 때 시선 관리를 어떻게 합니까?
1) 성도들을 거의 계속 보며 설교한다.

2) 성도들을 가끔 본다.

3) 원고와 성도들을 번갈아 본다.

4) 상방 15도를 본다.

12. 설교할 때 강약 리듬을 어떻게 합니까?
1) 평소에 하는 자연적인 목소리로 한다.

2) 가성으로 진지하고 거룩하게 바꾸어서 한다.

3) 때때로 감정을 넣어서 적절하게 설교한다. 4) 울면서 할 때도 있고, 책망 할 때도 있다.
13. 설교할 때 어떠한 내용을 주로 준비하여 설교합니까?
1) 성도의 필요를 채우는 내용

2) 우리 시대에 다뤄야 할 이슈들

3) 성도의 기호와 상관없이 성경 본문 순서대로

4) 성도의 신앙 생활에 관한 내용

5) 성도의 영적 상태나 현실적 고민과 연관된 내용
14. 설교 후에 인사할 때, 성도로 부터 어떠한 반응을 듣기 원합니까?
1) 은혜 받았다는 고백

2) 설교에 대한 간략한 피드백

3) 설교를 통해 하나님을 만났다는 고백

4) 아무런 피드백도 듣고 싶지 않다

15. 설교할 때 성도들의 반응을 원하며 아멘을 강요합니까?
1) 반응에 신경을 쓰나 아멘을 강요하진 않는다.
3) 반응에 신경 쓰지 않는다.

2) 아멘을 강요한다.

4) 성도가 무관심하거나 졸 때 그들을 경성하여 깨운다.

16. 어떤 본문으로 설교 준비할 때에 가장 선호하는 성경 본문의 관점은 무엇입니까?
1) 구속사적 관점

2) 시대적 배경의 관점

4) 주제적 관점

5) 기타

3) 현 시대 적용의 관점
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17. 설교를 준비할 때 원어 성경을 활용하십니까?
1) 자주 한다.

2) 가끔 한다. 3) 주요 단어만 한다.

4) 거의 안 한다.

18. 설교의 틀을 어떻게 전개합니까?
1) 3대지 설교

2) 연역적 주제 설교

3) 귀납적 강해 설교 4) 원 포인트 설교

5) 기타

19. 설교의 전달 방법을 어떻게 활용합니까?
1) 위로, 희망 형으로 주로 설교한다.
2) 부드럽게 하면서 필요할 때 강하게 선포한다.
3) 먼저 의문을 제시하고 궁금증을 유발하게 한다.
4) 직접 화법이나 대화식 표현법을 사용한다.
20. 한 번의 설교를 위해 어느 정도 기도로 준비하십니까?
1) 1시간 이하

2) 1시간

3) 2시간

4) 3시간 이상

21. 설교를 위해 기도하면서 성령의 인도하심과 영감을 얻습니까?
1) 매우 많이 얻는다.

2) 종종 얻는다.

3) 거의 얻지 못한다.

4) 영감 얻은 적이 한 번도 없다.

22. 설교할 때 성령의 기름 부으심과 강력한 감동을 체험할 때가 있습니까?
1) 여러 번 경험한다.

2) 종종 경험한다.

3) 거의 경험하지 못한다.

4) 단 한번도 없다.

23. 주일 예배 설교를 언제부터 준비합니까?
1) 주일저녁부터 미리 계획하고 준비한다.
2) 월요일부터 준비하기 시작한다.
3) 자신의 연간 설교 계획에 의거 준비한다.
4) 수요일 이후부터 준비한다.
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APPENDIX D
부록 D

Survey Questions
This survey is designed for a dissertation titled “A Study on the Impression in Preaching.” It does not
have its purpose on collecting other data. The contents and answers will not be used for other uses. Please
refer to the explanation of the investigator and answer the questions. Thank you.
1. Which age group do you fit in?
1) 30’s

2) 40’s

3) 50’s

4) 60’s

2. What type of sermons do you usually preach every Sunday?
1) Expository Preaching

2) Thematic Preaching

3) Narrative Preaching

4) Mixed

5) Depends on occasions.
3. On what parts do you put your emphasis on when preparing sermons?
1) Change of congregations’ lives
2) Congregations’ lives and what they are interested in
3) Impressive Sermon
4) The meaning of the passage and the will of God
5) Others
4. What do you think impression is in terms of sermon?
1) Change of mind from enlightenment of heart
2) A moving of heart that leads to fullness of the Holy Spirit.
3) A willingness to practice and a change of heart through sermon
4) Acknowledging self-wrong-doings and need for repentance.
5. How do you have a good command of your speech for giving impression when preaching?
1) Strongly deliver the sermon through unilateral proclamation.
2) Preach through questions and answers for communicating with the congregation.
3) Preach by persuading the congregation logically.
4) Deliver by observing the need and the taste of the congregation.
5) Others
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6. What do you think is the most important element in giving impression through preaching?
1) Prepare an impressive illustration
2) Put effort in communicating with the congregation.
3) Put effort in practical application.
4). Prepare the sermon by putting the illustration first so that the congregation will understand easily.
7. What is your most preferable method when preparing the sermon script?
1) Document only the rough summary.
2) Document perfectly the contents of sermon.
3) Prepare the script but do not depend on it too much because I am aware of the contents.
4) Do not prepare the script because I am fully aware of the contents.
8. How do you control your facial expression when preaching?
1) Depends on the contents of sermon
3) Impassive

2) Same as always

4) Boldly with a smile

9. How long is your preaching on Sunday services?
1) 25- 35 minutes

2) 35-45 minutes

3) 45 minutes -1 hour

10. How (often) do you use your gestures when preaching?
1) Use frequently

2) Use sometimes

3) Use rarely

4) Hold on to the preaching porch
11. How do you manage your eye glances when preaching?
1) Constantly meet the eyes of the congregation
2) Occasionally meet the eyes of the congregation
3) Go back and forth between the script and the congregation
4) Look up in 15 degrees
12. How do you manage the dynamics in preaching?
1) Naturally just as in daily conversations.
2) Change into false voice to sound sober and holy.
3) Preach by putting in relevant emotions.
4) There are times when I cry or reproach.

4) More than 1 hour
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13. What are the main contents that you prepare for sermon?
1) Contents that fills the needs of the congregation
2) Issues that should be dealt with in our era
3) Contents according to the orders of the Bible regardless of congregation’s taste.
4) Contents that deal with spiritual lives of the congregation
5) Contents that deal with the congregation’s spiritual state or realistic concerns
14. What response do you anticipate when greeting the congregation after the sermon?
1) Statements saying that they were blessed.
2) Brief feedback on the sermon.
3) Statements saying they met God through the sermon.
4) Do not want to hear any feedbacks.
15. Do you want the congregation to respond to your preaching and do you enforce the congregation to
respond with an “Amen?”
1) Have concern for response but do not enforce the congregations to say Amen.
2) Enforce the congregation to say Amen
3) Do not have concern for congregation’s response.
4)Wake the congregations when they are falling asleep or apathetic.
16. What is your most preferable biblical perspective when preparing a sermon from a certain passage?
1) Heilsgeschichte perspective

2) Time period perspective

3) Perspective on today’s application

4) Thematic perspective

5) Others
17. Do you use Hebrew/Greek Bibles when preparing for sermons?
1) Often

2) Sometimes

3) Just for significant word studies.

4) Rarely

18. How do you design the outline of your sermon?
1) 3 Point Preaching

2) Deductive Thematic Preaching

3) Inductive Expository Preaching
5) Others

4) One Point Preaching
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19. What types of methods to you use when delivering sermons?
1) Mostly giving hope and consolation
2) Mostly tenderly yet strongly proclaim when needed.
3) Arouse congregation’s curiosity by asking a question.
4) Use direct narrations or interactive expressions.
20. How long does it take for you to prepare one sermon?
1) Less than 1 hour

2) 1 hour

3) 2 hours

4) more than 3 hours

21. Are inspired by the Holy Spirit through praying for sermons?
1) Very much

2) Often

3) Rarely

4) Never have been inspired

22. Do you experience the anointing of the Holy Spirit and strong impression when preaching?
1) Many time

2) Often

3) Rarely

4) Never

23. From when do you start preparing the sermon for Sunday services?
1) From Sunday evening

2) From Monday

3) Prepare according to my one-year preaching plan

4) From after Wednesday
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